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· PROTECTION AND SUSTAINABLE USE OF THE DANUBE_· 
(presented by the Commission) 
i .. 
,_. .  '-.. 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
·· ·1.  The  Convention on  co9peration  for  the .  pro~ection and  sustainabie  use  of.  the 
.Danube (Convention on the protection of the Danube, for  short)  was signed  .. in 
Sofia (Bulgaria} on 29 Jurte  1994 by ten countries, including ~wo Member States 
·of  the Community (the Federal Republic of Germany. and theRepubli~ of Austria) 
and by the Community itself.  ·  · 
.- 2.  This  Convention  forms  part  of the  Convention  on  the  protection -and  use  of 
transboundary. watercourses . and  international  lakes,  as.  negotiated  within. the 
.framework of the Economic Co~mission for .Europe (United Nations),  sig~ed in 
Helsinki  on  18  Miuch 1992  and  approved  by  the  Council  on  geh·alf  of the 
Community on 19 July 1995. 
The  main~objective, of this  Conv~nti9n on  the  protectio!l  of the  Danube is  to 
~.establish a  framework  for  bi- or multilateral  cooper-ation .to  protect the marine' 
envir011ment,  to  prevent arid  control  pollution  in  the  Danub~ and_ to  make  for  . 
sustainable use  of the  water resources  of- countries  through  which  the Danube 
flows . 
4.  ·The  scope  of this  Convention  falls,  at  least  in  part,  within  the  Community's 
jurisdiction as regards water legislation; which is  particularly well stocked in this 
regard  .. 
Under, the  ruling of the' AETR ·of 31  May  1971  (Commission  versus  Council, 
Case  ~2/70, Rep: P:  263) the Com·munity is empowe-red to conclude a Convention 
of this kind. 
5.  Given  that,  under  Article 26  of  the  Convention,  the  Community· and·  its 
Member States  .  agree · on . their  respective  responsibilities  as  regards  . the 
. performance of the obligations arising out .of the Convention and that the latter 
enters  into  force,  as per Article 27,  on  the ninetieth  day  f?llowing  the  date of 
deposit of the ninth instrul!lent of ratification, the Commission is particularly keen 
that  the_  Community  and  its  Member States,  in ··their  respective  .areas  of · 
competence, should conclude this Convention by  depositing their instruments of 
approval and ratification at the same time.  This would help to pave the way fo.r  . 
rapid entry into force at. intermiti.onal  level  of rules and regulations to  make for 
pollution control, better quality _of the environment and wafer and ·viable use of · 
water  re~ources. 
6.  Since  the  measures  set  out  in. ,the  Convention  are  environmental_  policy 
instruments, the Council  Decision  111ust  have  Article  13~s as  its  le·gal  basis in 
conjunction with Article 228 of  th~ 'EC  Tre~ty. Proposal for a 
COUNCIL DECISION 
ON, TilE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE  COMMUNITY, 
OF THE CONVENTION· ON COOPERATION FOR THE 
PROTECTION AND SUSTAINABLE USE OF THE ,DA.VUBE 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 
' 
Having regard  to -the  Treaty  establishing the  European Communi!}',  and  in  particular 
.  Article 130s(l) thereof in conjunction with Article 228(2),  first sentence,. and (3 ),  first 
paragraph, 
Having regard to the proposal from  the Commission, 
1 
Having. regard  t~ the opinion of the European Parliament,
2 
Having regard to the opinion of the Economic ·and Social Committee, 
3 
. Whereas the Commission participated, on behalf of the Community, in the negotiations 
within  an  ad hoc  working  party  to  prepare  a  Convention  on  cooperation  for  the 
protection and  sustainable use ofthe Danube; 
Whereas this Convention  was signed on behalf of the Community in Sofia (Bulgaria) on 
29 June 1994; 
Whereas  this  Convention  sets  out  to  establish  a  framework  for  bi  or  multilateral 
cooperation to  protect the marine environment,  to prevent and  control  pollution in the 
Danube and to ensure sustainable use of the water resources of countries through which 
the Danube flows;  ·  .  ' 
Whereas the Community has adopted measures in the field covered by the Convention; 
whereas it is for the Community to make an  international commitment in this area;· 
Whereas, in accordance with Article 130 R, Community policy on the environment helps 
to ·pursue the objectives of preservation, protection and improvement of  the quality of the 
environment, protection of the health of individuals, prudent and rational use of  natural 
resources,  with  a  view to  sustainable development,  and  promotion on. an  international 
level  of measures  designea  to  cope  with  the  regional  or  global  problems  of the 
environment; 
Whereas  the  Community's  environmental  policy  as  a  whole  aims at a  high  level  of 
protection; whereas it is based on the principles of precautionary and preventive action, 
on the principle  of're~edying, preferctbly  at source, attacks on the environment and on· 
the polluter pays principle;  -
!' 
2 
.  3 
OJ No  .. 
OJ No L  ... 
OJ no L Whereas as part of their respective compeJences the Community and the Member States . 
cooperate with the resp-ective third countries and international organizations;  .  · · 
Wlier_eas  the conclusion of the Convention  by  the Community will  help to  achieve the 
objectives set out in A.rhcle  130r· ofthe Treaty,  .  .  .. 
HAS DECIDED AS  FOLLOWS:. 
.  Article I 
The Convention  on cooperation fonhe protection and sustainable use of the. Danube is 
hereby approved on behalf of the Cominm1it)r.  '  . 
.  .  . 
The text of the Convention  is  annexed to .the present. decision. 
· Atticle 2 
The President of the  Counci.l .is  llereby  authorized  to  designate  the person  or persons 
. empowered· to  qeposit the -instrul1}ent of  approval  with  the  Rumaniati  Government,  m . 
· accordance \vith  Article 26 of the Convention .  / 
Doi1e  at  ............ .. 
For. the· Council 
·The President . 
( Obereinkommen 
i.iber die Zusammenarbeit zum Schutz 
und  Z~:Jr vertraglichen Nutzung der Donau 
(Donauschutzubereinkommen) 
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on Cooperation for the Protection 
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sammenarbeit auf  dem Gebiet_ des Gewasserschutzes und der 
Wassernutzung zu· verstiirken: 
besorgt uber das Auhreten von und uber die Bedrohung durch 
nachteilige Ausw.irkungen aufdieUmwelt. die Wirtschaft und.das. 
yVohlergehen ·der  Donaustaaten,  kurz- oder  langfristig,  bedingt 
_durch  Anderungen im Zustand von Gewassem im Donaubecken: 
·mit nachdrucklichem Hinweis ·auf die dringende Notwendigkeit 
verstarkter innerstaatlicher und  internationaler Mal'lnahmen  zur 
Vermeidung-. Uberwachung und Ver~ngerung  erheblicher nachtei-
liger grenzuberschreitender Auswirkungen durch die Einbringung 
von gelahrlich_en  Steffen und von NahrstoHen in die aquatische 
· Umwelt  des  Einzugsgebietes  der  Donau.  wobei  auch  dem 
Schw?rzen Meer g·ebuhrende Aulmerksamkeit geschenkl wird; 
in· Wurdigung- der  aut  innerstaatiiche  lnitiaiive .  von  Donau-· 
staaten  und  aut der  bilateralen  und  muttilateralen ·Ebene  ihrer 
Zusammenarbeit bereits  er'g~iffenen MaBnahmen sowie der bis- ~ 
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durch die Europaische Gem_einschaft _zur  F6rd~run~ der Zusam~ 
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Preamble 
The Contracting Parties, 
Determi~ed by the strong inie.ntion to intens1fy their water man-
agement cooperation  in.  the  field  o_f  wate'r  protection  and  water--
use; 
Concerned over the 'occurrence and threats of adverse eHects, 
iil the short or long term. of changes in conQjjions ol watercourses 
Y!ilhin  the  Danube  River Basin"  on  the environment,  economies 
and we!l~being of ihe Danubi~n States:  . 
·Empha_sizing  the  urgent need for strengthened domestic and 
international measures to  prevent. control and reduce significant 
adverse  transboundary  impact  from  the  release  oi  haza.rdous 
substances and ol nutrients· into the aquatic e'nvironme-nt  within 
the  Danube  Basin· with  due  attention  also· given  to  the  Black 
Sea;. 
Commending  the  measures  already  taken  on  the· domestic 
initiative of Danubian Countries and on the bilateral and multilater-
al level ot ttieir cooperation -as  well as the  eHorts already under-
.  taken witt'lin the CSCE process, ·by the United Nations Economic. 
Commission  for  Europe  and  by- the  European  Community  to 
promote ihe cooperation. on bilateral and  multilateral levels,  for_ 
.. menart>e1t.  auf bi· und multilateraler Ebene. fur die Vermeidung 
und  Uberwachung  der  grenzuberschre1tenden  Verschmutzung, 
.zur vertraglichen Wasserwirtschaft. zur rationeflen  Nutzung und 
zur Erhaltung der Wasserressourcen; 
bezugnehmend  insbesondere  auf  das  Obereinkommen  vom · 
17. Marz 1992 zum Schutz und zur Nutzung grenzuberschreiten-
der Wasserlaufe und intemationaler Seen sowie auf die bestehen~  · 
de  bi· und m~ltilaterale Zusammenarbeit zwischen Donaustaaten, 
die fortgesetzt wird und die bei der Zusammenarbeit aller Donau-
staaten gebuhrende Beachtung linden wird, sowie mit Hinweis auf 
das Ubereinkommen vom 21. April1992 zuni Schutz des Schwar-
.zen  Meeres vor Verschmutzung;  · 
im Bestreben. eine dauerhafte Verbesserung und einen al")hal-
. tenoen Schutz des Donaustromes -und  der Gewasser in seinem 
· Einzugsgebiet.  insbesondere  im  grenzuberschreitenden  Zu-
sammenhang,  sowie  eine  vertragliche  Wasserwirtschaft zu  er· 
reichen.  wobei die lnteressen der Donaustaaten im Bereich der 
Wasserni.Jtzung  angemessen  berucksichtigt  und  zugleich  Bei-
trage  zum  Schutz  der  Meeresumwelt des  Schwarzen -Meeres 
geleistet werden -




.  BegriHsbestimmt.i'ngen 
Fur die Zwecke dieses.Obereinkommens bedeutel: 
a)  .Don au s t a ate n·  souverane  Staaten.  die  an  einem  be-
trachttichen  Teil  des  hydrologische_n  Einzugsgebietes  c~r 
Donau  Anteil  haben.  Als  betrachtlicher  Teil  wird  ein  Anteil 
angenommen. der 2000 km7  des ganzeri hydrologischen Ein-
zugsgebietes ubersteigt. 
b)  .E in z u g s g e b i e t"  der  Donau  das  ganze "hydrologische 
Flullgebiet. soweit die Vertragsparteien daran Anteil haben. 
the prevention and control or transboundjlry pollution. sustainable 
water management.  rational use and conservation  of water re-
sources: 
· Referring in particular to the Convention. on the prote-ction and 
use  of  transboundary  watercourses  and  international  lakes  of 
17 March 1992 as well as the existing bi· and mullilateral coopera-
tion among Do:mubian  States. which will  be continued and duly 
taken into account by the cooperation ol all Danubian States. as 
well as pointing to the Convention on the protection of the Black 
Sea against pollution of 21  April 1992;' 
Striving_  at  a  lasting  improvement  and  protection  ol  Danube 
River and of the waters within its .catchment area .in  particular in 
the transboundary coritext and at sustainable water management 
taking duly into account the interests of the Danubian States in the 
·rield of water use and at the same time contributing to the protec.-
tion of the marine environment of the Black Sea; 





For the purj)oses of this Conventi.on: 
(a)  ·o an ubi an  States" mean  sovereign  States  sharing  a 
considerable part of the hydrological catchment ·area of the 
_  Danul:.e  River.  As  considerable-part  there  i?  .assumed  a: 
share exceeding  2.000 km2  of the total  hydrological catch-
ment area. 
(b)  ·catchment are a" of the Danube River means the hydro-
_  logical  river basin  as _far  as  it  is  shared  by the  Contracting 
Parties. 
c)  .Grenzuberschreite nde  Auswirkung·  jede  erheb·  -(c) 
fiche nachteilige AuswirKung auf die Gewasserumwelt. die von 
"Transboundary  impact" means  any  significant  ad· 
verse  eHect  on  the  riverine  environment  resulting  from  a 
change in the conditions of waters caused by human activity 
and stretching out beyond an area under the jurisdiction of a 
Contracting Party. Such changes may affect life and proper-
~/.  safety  of  facilities  and  the  aquatic  ecosystems  con-
einer  Veranderung  in  den  Bedingungen  eines  Gewassers 
infolge  einer  menschlichen  Aktivitat  herrlihrt  und  uber  ein 
Gebiet  unter der Hoheitsgewalt einer Vertragspartei hinaus,· 
reicht Seiche Veranderungen konnen Auswirkungen auf das 
Leben  und  Eigentum.  die Sicherheit von  Anlagen sowie die 
belroffenen Wasser-Okosysteme haben. 
cerned.  · 
d)  .G e fa h rl i c he  S to t1 e· Substanzen,  die  toxisch.- kanzero·  {d) 
gen.  m_utagen,  teratogen  oder  bioakkumulativ  wirken.  ins-
besondere  wenn  sie  persistent  und  ihre  Auswirkungen  auf 
lebende Organismen erheb_lich  nachteilig sind. 
"Hazardous  substances"  means  substances  which. 
have  toxic.  r:ancerogenic.  mutagenic,  teratogenic  or bioac-
cumufative effects,  in  particular those being  persi~tent and 
having significant adverse impact on living organisms. 
:)  .Wassergefahrdende  Stolle"  Substanzen.  die  ein 
aul3erordentlich hohes Gefahrdungspotentiaf gege'nuber Was-
serressourcen aufweisen. so daf3  der Umgang mit ihnen be· 
sondere Vorbeugungs- und Schutzmaf3nahmen erlordert. 
:1  .Punk  t que  If en  u n d  diffuse 0  u e I J en  de r  G e was-
s e r v e.r u n rein i gun g· die  Quell  en  von  Schadstoffen  und 
Nahrstoffen. deren Eintrag·in Gewasser entweder durch 6rtlich 
festgelegt~  Einleitungen  (Punktquellen)  oder  durch  diHuse, 
uber das Einzugsget:iiet weit gestreute EHekte (diffuse Ouel· 
len) verursacht wird.  · 
g) .Wasserbifanz· die  Beziehungsstruktur.  die  den  naturfi· 
chen Wasserhaushalt eines gesamten FluBbeckens·nach sei-
nen Komponenten (Niederschlag, Verdunstung. Oberlfachen-
abflull und unterirdischer Abflul3) kennzeichner. Zuiatzlich is! 
eine  Komponente  von  stand.igen  anthropogeneh  Wirkungen 
enthallen, die von der Wassemutzung herruhren und die Was-
sermenge beeintlussen. 
(e)  "Substances  hazardous  to  water'"  means  sub-
stances the hazard potential of"which to  water resources is 
extraordinarily high  so  that  their  handling  requires  special 
preventive and protective measures: 
(f)  "Point  and  non-point  sources  of  water  poilu-· 
t i q n" means the sources of pollutants and nutrients the input 
ot  which  to  waters  is  caused _either  by  locally  determined 
discharges (point source) or by diffuse effects  being wide· 
spread over the catchment areas (non-point sources);. 
(g)  ·water bat an  c e·  means the  relationship  characterising 
the naiuraf water household of an entire river basin as to its 
components (precipitation.  evaporation, surface and under-
ground  run-off).  In  addition  a  component  of  currer.t  man-
made e-ffects  originating  from  water  use  and  influeRcing 
water quantity is included: h)  .Ansctilulldaten" iusammengefallte Daten, die von fluB-
aufwartigen Wasserbilanzen abgeleitet werden, soweit sie als 
Eingabedaten  ma,llgeblich  sind,  die  zur  Ausarbeitung  von 
flullab.wartigen Wasserbilanzen und einer generellen Wasser-
bilanz der Donau erforde'rlich sind. In diesem AusmaB decken ... 
die  Ansctilulld~ten die Komponenten der Wasserbilanz fQr aile. 
maBgeblichen grenziiberschreihmden Gewasser irri Einzugs-
gebiei der qcinau ab; Anschlu6daten beziehen sich auf Ouer-
schnitte von gre_riziiberschreitenden Gewassem, wo diese die 
Grimzen zwischen Vertragsparteien kennzeichnen, uberque-
ren oder sich an diesen befinden. 
(h)  ·connecting  d a 1  a"  means :summarised  data· derived 
from upstream water balances as far as being relevan-t as an 
input  necessary  lor  the  elaboration  of  downstream  water 
balances  and  of  a ·general  water balance  for  the  Danube 
River. To this exient connecting data cover the comPonents 
of the water balance for all significant transboundary waters 
. within the catchment area of the Danube River. Connecting 
data refer to cross sections of transboundary waters where. 
they mark, cross or are located on boundaries between the 
.  _  Contracting Parties. 
i) .Intern ali  on ale Ko m mission" die mit Artikel 18 dieses  · (i) 
Ubereinkommens ·_eingerichtete Organisation.  ·  · 
"International. Commission" means the  organisation 
established by Article 18 of this Convention. 
Artikel 2  Article 2 
Ziele  Objectives 
und Grundsatze der Zusammenarbeit  and principles·  of cooperation 
(1).Die Vertragsparteien bemuhen sich, die Ziele einer vertrag- (1) The Contracting Parties snail strive at achieving the goals of 
lichen und gerechten Wasserwirt5chaft zu  erreichen, einschlieB- a  sustainable  and  equitable  water management.  including  the 
_rich  der  Erhaltung,  Verbesserung. und  rationellen  Nutzung  der  conservation, improvement and the rational use of surface waterS 
Oberflachengewasser und des Grundwassers im  Einzu~gebiet,  and  ground  water  in  the· catcliment  area  as  far  as  possible. 
soweit dies. moglich  ist Oaruber hinaus  uritemehmen  dle '{er- Moreover the Contracting Parties shall make all efforts to control 
tragsparteien aile Anstrengungen, um die Gefahren zu bekamp- the  hazards originating from  accidents involving substances ha-
fen,  die  a  us Storfallen mit .wassergelahrdenden  Steffen,  Hoch--·  zardous to water, floods  and ice-hazards of  the  Danube River: 
wassem und  Eisgefahren der Donau  entstehen. Oberdies bemii- Moreover they  shall  endeavour .to  contribute  to  reducing  the 
hen sie  sich, ·zur Verminderung der Belastung  des Schwarzen  · pollution ·loads -of the· Black  Sea from  source~ in the catchment 
Meeres beizutragen, die aus dem .Einzugsgebiet stammt.  ·  area. 
'  )  '  . 
(2)  Die  Vertragsparteien arbeiten gemaB ·den  Bestimmungen  (2)  The Contracting Parties pursuant to_ the  provisions of this 
dieses Obereinkommens in _gruridsatziichen Fragen der Wasser- Convention shall  coop~rate on fundamental water management-
. wirtschaft zusammen· _und  ergreifen aile geeigneten rechtlichen,  issues and take all appropriate legal, administraiive and technical· 
administrativen·und technischen Mallnahmen, urn den gegenwar-_  measures, to  at least maintain and improve the current environ-
iigen Zustand der Oqnau und der Gewasser in ihrem Einzugsge- · mental and water quality conditions of the _Danube River and of the 
biet hinsichtlich Umwelt und Gewa5sergute zuminde~t  zu erhalten  waters in its catchment area and to prevent and reduce as far as 
und zu verbessem sowie urn nachteilige Auswirkungen und Ver- , possible advers_e  impacts and changes occurring or likely to  be 
anderungen, die auftreten oder verursacht_werden k6nnen, soweit .  caused. 
wie m6glich ZU  vermeiden und ZU  verringem.  . 
(3)  ln. diesem Sinne setzen die Vertragsparteien mit Rucksicht 
auf die  Dringlichkeit von. Ma(3nahmen  zur Bekiimpfung der Ge--
wasserversthmutzung und der rationellen, vertr'agtichen Wasser-
nutzung angemessene Prioritaten und verstarken. harmonisieren 
- und koordinieren die laufenden und geplanten MaBnahmen aut-
der_  innerstaatlichen  und  intemationalen  Ebene  im  gesamten. 
Donaueinzugsgebiet mit dem Ziel einer vertraglii:::hen EntWicklung 
und des Umweltschutzes an der Donau. Dieses Ziel ist insbeson~ 
dere darauf gerichtet,  die :~ertragtiche Nutzung  der Wasserres-
sourcen fiir kommunale. industrielle und landwirtschaftliche Zwek-
ke sowie die Erhaltung und Wiederherstellung von Okosysternen 
sicherzustetlen und auch andere Anforderungen  ZU  erfullen,  die 
sich hinsichtlich der Volksgesundheit ergeben. 
(3) To ihis _end the Contracting Parties. taking  i~to account the 
urgency of· water pollution abatement measures ;an?  of rational, 
sustainable water use; shall set prioritjes as appropriate and· shall 
s~rengthen,  harmonise  and  __  coordinate· measures  taken ·and 
planned  to  be  taken  at  the. domestic ,and- international  level 
throughout the_ Danube Basin aiming at sustainable development 
and environmental protection of the Danube River._ This objective 
in  particular is directed  to  ensure -the  sustainable  use of  water 
_resources  tor municipal.  industrial and agricultural  purposes as 
·.well' as the conservation and restauration of  ecosystems and to 
cover-also other requirement~ occurri_ng as to public health. 
'  (4) Das Verursacherprinzip und das Vorsorgepdnzip stellen die  (4) The Polluter pays principle and the Precautionary principle 
Grundlage fur aile Maf3nahmen dar. die auf den Schutz der Donau  constitute a basis for all measures aiming at the protection of the 
und der- Gewiisser in ihrem Einzugsgebiet abzielen. ·  banube River and of the waters within its catchment area. 
I  .  ,  -.  . 
(5) Die wasserwirtschaftliche Zusammenarbeit ·orientiert sich an . - (5)  wa_ier  management cooperation shaiT'be oriented on· sus-
der vert  rag lichen  Wasserwirtschaft  •. das  hei!31.  an,  den Kriterien  iainable water management. that  means on the criteria of a stable, 
·einer bestandigen und umweltgerechten Eritwicklung. die zugleich  environmentally sound development, which are at the same time 
genchtet sind auf:  directed to:  · 
die Erhaltung der allgemeinen Lebensqualitat: 
die Bewahrung des Zugang_s zu den naturlichen Aessourcen: 
die  Vemutung  bleibender  Umweltschaden,  den  Schutz  der 
Okosysteme: 
die Anwendung des Vermei~ungsansatzes. 
(6)  Die Anwendung  dieses Obereinkomme11s  dart keinesfalls 
eine_ erhebliche direkte oder indirekte Zu.nahme  von Auswirkun-
gen auf diE!  fluf3bezogene Umwelt hervorrufen. 
(7) Je9e Vertragspartei hat das Recht; strengere.Ma6nahmen 
zu  beschlie6en  und  durchzu-fuhren,  als jene,  die sich  a4s  den 
Bestimmungen des Ubereinkommens ergeben. 
maintain the overall quality d  life; 
.- ,.;ainta.in continuing access to natural resources: 
avoid lasting environmental damage and protect ecosystems: 
exe:ccise preventive ·approach. 
. · (6) The application ofthis Convention by no means shall cause 
any significant direct or indirect increase ot impacts to the· riverine 
environment. 
(7) Each Contracting Party has the right to adopt and implement 
measures  being  more  stringent  than  those  resulting  from  the 
provisions of this Convention.· 
I Artikel 3 
Geltungsbereich 
(t) Oieses Ubereinkommen kommt fCwdas  Einzugsgebiet der 
Oonau. wie es in Anikel  1  Buchstabe b definiert ist. zur Anwen-
dung. 
(2) Gegenstand diese~  Ubereinkommens sind insbesondere die 
tolgenden  Vorhaben  und  laufenden  Maf3nahmen,  soweit  sie 
grenzuberschreitende Auswirkungen hat:ien oder haben konnen: 
a)  die  Einleitung  von· Abwassem.  der .Eintrag von  Nahrstotfen 
und gefahrtichen Steffen sowohl aus Punktquellen als  auch 
aus diffusen Ouellen sowie die Warmeeinleitung; · 
b)  Vorhaben und MaBnahmen a4t dem Gebiet wasserbaulicher 
Arbeiten. insbesondere Regulierung sowie Abfluf3- und Stau-
regelung von Gewassern. des Hochwasserschutzes und der 
Abwehrvon Eisgefahren. sowie der Beeinflussung des Abfluf3-
regimes durch Anlagen im und am Gewasser:. 
c)  andere  Vorhaben  und  Maf3nahmen  zur  Gewassernutzung, 
wie  Wasserkraftnutzung,  Wasserableitungen  und  Wasser-
entnahmen; 
d)  der Betrieb von bestehenden wasserbautechnischen Anlagen, 
z. B.  Reservoire,  Wasse.rkraftan!agen;  MaBnahmen  zur 
Vermeidung  von  Umweltauswirkt.ingen  einsch!iei3tich:  Ver-
schlechterung der hydrologischen Bedingungen. Erosion. Ab-
tragung, Uberschwemm.ung und Sedimentfracht; Maf3nahmen 
zum Schutz der Okosysteme; 
e)  der Umgang  mit  wassergefahrdenden  Stotfen  und die  Vor-
sorge zur Vermeidung von St6r1allen. 
(3)  Dieses  Ubereinkommen  ist  auf  Fragen  der Fischeretwtrt-
schaft  und der Binnenschitfahrt .anwendbar.  soweit  Fragen  der 
Gewasserverschmutzung  infotge  dieser  Tatigkeiten  betrotfen 
sind. 
Artikel 4 
Formen der Zusammenarbeit 
Die  Formen der Zusammenarbett gemai3 diesem Ubereinkom-
men sind in der Regel die folgenden: 
a)  Beratungen und gemeinsame Aktivitaten  im. Rahmen der ln-
. ternationalen Kommission gemaf3 den Bestimmungen dieses 
Ubereinkommens: 
bl  tntormationsaustausch  ·uber  bi- und  multilaterare  Oberetn· 
kommen. gesetzliche Regelungen und  Mai3nahmen auf dem 
Gebiet der Wasserwirtschafl: .Austausch von Gesetzesdoku-
menten  und  Richllinien  sowie  von  anderen  Publikationen: 





Vermeidung, Uberwachung und Verringerung 
von grenzuberschreitenden Auswirkungen' 
(1) Die Vertragsparteien werden rechtliche. administrative und 
technische Maf3nahmen entwicketn. verabschieden und durchfuh-
ren  sowie  die  erforderlichen  innerstaatlichen  Voraussetzungen 
und Grundtagen schaHen. urn einen wirksamen Gewasserschutz 
und eine vertragliche  Wassernutzung zu  gewahrleisten und  um 
dadurch auch grenzuberschreitende Auswirl<urigen zu venneiden. 
zu uberwachen und zu vernngern. 
(2)  Zu  diesem  Zweck  ergreilen  die  Vertragspaneien  jede fur 




( 1)  This  Convention  applies. to  the  catc~ment  area  of  the 
Danube River as defined under Anicle 1. paragraph (b). 
(2) Subject to this Convention in particular snail be the following 
planned activities and ongoing measures as far as they cause or 
are likely to cause transboundary impacts: 
(a)  the  discharge of  waste waters.  the  inout  of  nutrients and 
hazardous su~stances  both from point and non-point sources· 
as well as heat discharge; 
(b)  planned activities  and measures in· the  field  of water. con-
struction works, in particular regulation as well as run-otf and 
storage  level  control  of  water  courses.  ~lood  control  and 
ice-hazards  abatement.  as  well  as  the  ;:Heel  of  facilities 
situated  in  or  aside  the  watercourse  o~ its  hydraulic  re-
gime: 
(c)  other planned activities and measures  for  the  purposes of 
water use, such as water power utilization. water transfer and 
withdrawal: 
(d)  the  operation  of  the  existing  hydrotecn~ical. constructions 
e. g.  reservoirs;· water  power  plants:  measures  to  prevent 
environmen.tal impact including: deteriorat•on in  the hydrolo· 
gical conditions. erosion. abrasion. inunda:ion and sediment 
!tow: measures '" protect the ecosystems: 
(e)  the  handling  of  substances  hazardous  :o  water  and  the 
precautionary prevention of accidents. 
(3) This Convention is applicable to issues oi :tshery and inland 
navigation aS  far as problems Of water proteCtiOn against pollution 
caused bv these activities are concerned. 
Article 4_ 
Forms of cooperation 
The forms of cooperation under this  Conve~;·:;Cl as a  rule are 
the following:  · 
(a)  consultations  and  joint· activities  in  the  f;amework  of  ·the 
International Commission pursuant to  the  previsions of this 
Conventton: 
(b)  exchange of tnlormation on bi- and :nultilat:ral agreements. 
legal  regulinions  and  on  measures  in  tne  field  of  water 
management: exchange of  legal documerts and  directives 
and of  other publications;  other forms  fer ·t:-te  exchange of 





and reduction of transboundary·impact 
( 1)  The Contracting Par11es shall develop. adopt and implement 
relevant legal. administrative and technical measures as well  as 
provide for the domestic preconditions arid basis required in order 
to ensure efficient water quality protection and sustainable water 
use and thereby als9 to prevent. control and reduce trans  bound-
ary impact. 
(2) To this end the Contracting Parties shall separately or jointly 
take in panicular the  measures indicated below: .a)  Erlassung des Zustandes der ·naturlichen Wasserressourcen 
im Oonaueinzugsgebiet mittels vereinbarter quanlitativer und 
quatitativer  Parameter· ·einschlief31ich  der  diesbeziiglichen · 
.  Methodik;  ·  . 
b)  Erlassen von  Recntsvorschrit1eri~ die die  fur  Abwassereinlei· 
tungen einzuhaltenden Anforderungen ·  einschlief31ich der Fri-
sten vorseheri:  . 
c)  Erlassen von Aechtsvorschriften fur den l,Jmgang mit wasser-
gefahrdenden StoHen:  · 
d)  Erlassen veri .Aechtsvorschriften .zur Verringerung des Eintra-
. ges von.-NahrstoHen  und. gefahrlichen  StoHen  aus  diffusen 
Quellen,  insbesondere  fiir  die Anwendung  von· Nahrstoffen 
sowie von Pflanzenschutz- und Schadlingsbekampfungsmit-
teln in der Landwirtschatt: 
e)  mit dem.  Ziel  einer  Harmonisierung  diese! Regetungen  auf 
· ho.hem  Sct1utzniveau sowie zur abgestimmten Durchfuhrung 
von  entsprechenden  ~al3nahmen werden :die  Vertragspar· 
teien  .die" von  der  lnternationalen· Kommission  vorgelegten ___ 
Ergebnisse und Vorschlage beriicksichtigen: 
I)  die Vertragsparteien arteiten zusammen und ergreifen ange-
messene Mal3nahmen.  urn  die  grenzuberschrettenden  Aus-
wirkungen von  Abfallen und getahrlichen .S.toffen  zu  vermei· 
den. insbesondere solche. die vom Transport herruhren. 
Artikel 6 
Besondere Mal3nahmen · 
zum Schutz der Wasserressourcen 
Die Vertragsparteien ergreifen geeignete Mal3nahmen mit dem 
ZieJ der Verrheidung oder \/e.rminderung von grenzuberschretten· 
den  Auswirkungen  und  einer vertraglichen  und  gerechten Nut· 
zurig  der Wasseiressourcen  sowie qer  Erh<iltung  6kologischer. 
Ressourcen, insbesondere:  - · 
a)  Ausweisung  von  Grundwasserressourcen.  die  langfrisiig  ;!'U 
sch.iitzen sind. sowie von  Schutzzonen. die zum  Zwecke der 
bestehenden oder ku'nftigen Trinkwasserversorgung wertvoll. 
sind: 
bY  Vermeidung  der  Verschmutzung  von  Grundwasserressour· 
cen. insbesondere von solchen; die lar!Qfristig  der Trinkwas-
serversorgung  vorbehalten  sind.  insbesondere durch  Nitrat. 
Ptranzenschutz·  und.  Schadlingsbekampfungsmittel  sowte 
sonstige gefahrliche Stoife: 
c)  Vermeidungs- und  Oberwachungsmal1nahmen  zur ·Minimie· 
rung der Gefahr einer st6rlallbedingten Verschmutzung; 
d)  Berucksichtigun_g  m6glicher Einflusse auf die  Gewassergiiie. 
infotge von  Vorhaben  und.laule.nden  Maf3nahmen  im  Sinne 
. von Artikel 3 Absatz 2:  ' 
e)  Abschatzung _der  Bedeutung verschiedener Biotopelemente . 
fi!Jr  die' Flief3gewasser6kologie  urid  Vorschlage  fiir Mal3nah-
men zur'Verbesserung der aquatischen und litoralen 6kologi-
schen Bedingungen.  · 
Artikel 7 
Emission~begrenzung; 
Gewasserguteziele und ·kriterien 
(1)  Die Vertragsparteien  setzen .unter  Berucksichtigung'  der 
Vorschlage  der  lnternationalen  Kommission. Emissionsbegren·. 
zungen .fest.  die .auf individuelle industrielle Branchen oder Be-
triebe anwendbar und auf Schmutzfrachten und Konzentrationen 
ausgerichtet  sind,  wobei  moglichst  abfallarme  und  abfallfreie 
Technologien  an  der  Anfallstelle  zugr:undegelegt  werden. Wo 
gefahrliche Steffe eingeleitet werden, beruhen die Emissionsbe·  · 
grenzungen auf dem Stand der Technik fur die Bekampfung an· 
der Anfallstelle und/ode·r fur die Abwasserreinigung. Fur kommu-
nales· Abwasser  beruhen  die  Emissionsbegrenzungen  auf  der 
Anwendung zumindest der biologischen-oder einer gleichwenigeri 
Behandlung. · ·  · 
(a)  · record  ·condtltcins  of  natural  water  resources  wtthtn  the 
Danube River catchme~t area applying agreed quant.1ty  and 
quality parameters including the methodology concerned: · 
(b)  adopt legal  provisions  providing for  requirements  including 
·time limits to be met by waste water discharges: 
(c)  adopt legal provisions for the handling of substances hazard-
ous to water: 
{d)  adopt  :legal  provisions· for  reducing ·inputs  of  nutrients  or 
hazardous substances from non-point sources. especially for 
the  application  of nutrients  as  well  as  oi plant protection 
agents and pes:icides in agriculture; 
{e)  with .the aim of harmonjsing these. regulations-at a high level 
of protection as well as fo'r the harmonised implementation of 
·corresponding measures the Contraciing Parttes  shall· take 
inio account results and proposals put forw<!rd by the lnterna-
tionat'Commission;.  ·  ·  · 
1  .  '  .  .  . 
(f)  the Contracting Parties shall cooperate and ·take appropriate 
measures to avoid ihe transboundary impacts of wastes and_ 
hazardous ·substances  in  particular originating  from  trans· 
port. 
. Article 6 
Specific water 
resource's protection measures · 
The Contracting Parties shall take appropriate measures aiming 
at the prevention or reduction of transboundary impacts anci at a 
sustainable and equitable use of water resources as well as at the 
conservation of  ecol~gical resources.  especially:  ·. 
(a)  enumerate  groundwater  resources  subjecr  to  a.  long-term 
protection as weiLas protection zones valuable for ex1sting or 
luture drinking w~ter supply purposes: 
(b)  prevent. the  pollution  of  ground~at.er resources,  especially 
those in a long'term perspective  rese~ed for  drinking water 
·supply.  in  particular  caused  by  nitrates.  plant  protection 
agents  and  pesticides  as  well  as  o,ther  hazardous  sub· 
stances; 
(c)  minimise  by  preventive  and control  measures the  risks of 
accidental pollution: 
(d)  take. into  account  possible  influences on  the  water  quality 
resulting from ·planned activities and ongoing measures pur-
suant to Ar1icle 3 paragraph 2: 
(e)  evaluate the Importance of different biotope elements lor the 
riverine  ecology  and.'propose  measures  for  improving  the 
aquatic and Jitoral  e'cological conditions. 
Article 7 
Emission limitation: 
. water quality objectives and criteria 
(1)  The Contracting Parties taking into  account the proposals 
from the International Commission shall set emission limits applic-
. able to  individual industrial sectors' or industries in  terms of poilu-
..  tion loads and concentrations and based in thebes! possible way 
on low· and non-waste technologies at source. Where hazardous 
substances are discharged, the ef11ission limits shall be based on 
the best available techniques for the abatement at source and/or 
for waste water purification. For municipal waste water, emission 
limits shalf be based on-the applicatio·n of at least biological or an 
equivale-nt level of treatment.  ·  · 
.A-0 (21  Erganzende Bestimmungen zur Vermeidung oder Verringe-
rung des Eintrages von gefahrfichen Steffen und von Nahrstoffen 
werden  von den Vertragsparteien  fur  diffuse Ouellen  unter Be-
rlicksichtigung der besten Umweltpraxis imtwickelt. insbesondere 
wenn die Hauptquellen aus der Landwirtschaft kommen. 
(3)  Zum  Zwecke  der Absatze  1  und  2  enthall  Anlage  II  zu 
diesem  Ubereinkommen  eine  Lisle  von  industriellen  Branchen 
und  Betrieben  sowie  eine  erganzende  liste von  gefahrlichen 
Steffen und Sloffgruppen, deren Einleitung aus Punktquellen und 
aus diffusen Ouellen zu  vermeiden oder betrachllich zu ver[nin-
dern ist.. Die Aktualisierung der Anlage II obliegl der lntemationa~ 
'len Kommission. 
(4) Zusatzlich legen die Vertragsparteien- soweit dies ange- .· 
bracht  ist  - Gewasserguteziele  gemeinsam  lest  und  wenden 
Gewassergutekriterien an, um grenzuberschreitende Belastungen 
· zu verhiiten, zu  iiberwachen oder zu vermindem. Als allgemeine 
Leitlinie  hierfiir dient  Anlage  Ill,  die  von  den  Vertragsparteien 
·sowohl innerstaatlich; als auch gegebenenfalls gemeinsam ange-
wendet und spezifiziert wird.  · 
(5) Mit dem Ziel einer wirksamen Emissionsbegrenzung  ~in den 
ihrer  Hoheitsgewalt  unterstehenden  Gebieten  stellen  die  Ver-
tragsparteien die erlorderlicheri Vorbedingungen und die Umset-
zung sicher. 
Sie stellen sicher. daB: 
a)  die  innerstaatlichen  Aegelungen  zur  Emissionsbegrenzung 
und  ihre Anforderungsniveaus mit der Emissionsbegrenzung 
gemal3  diesem  Obereinkommen  schrittweise  harmonisiert 
werden:  • 
b)  Abwassereinleitungen ausriahmslos auf einer va'n den zustan-
digen Beh6rden zuvor erteillen und befristeten Genehmigung 
beruhen: 
c)  die Regelungen  und Genehmigungen fur Vermeidungs- und · 
Bekampfungsmaf3nahmen im Faile neuer oder modemisierter 
lndustrieanlagen, insbesondere wenn gefahrliche Stoffe invol-
viert sind. sich am Stand der Technik orientieren und mit hoher 
PrioritiH durchgetuhrt werden: 
d)  strengere. uber die Vorschrihen hinausgehende Auflagen- im 
konkreten Einzelfall sogar Verbote - auferlegt werden. wenn 
es oer Charakter des aufnehmenden Gewassers und seines 
Okosystems in Verbindung mit Absatz 4  erforoert: 
e)  die  zustandigen  Beh6rden uberwachen. daB· Aktivitaten.  die 
grenzuberschreitende Auswirkungen verursachen k6nnen. in 
Ubereinstimmung mit den erteilten Genehmigungen und Vor-
schnften erlolgen: 
:1  die  Umwelrvertraglichkeitsprufung  gemaf3  supranationalen 
und  internationalen  Regelungen oder andere. Verlahren  zur 
Erfassung  und  Bewertung  von  Umwellauswirk~ngen ange-
. wendel werden: 
-;•1  bei der Planung, Bewifligung und Durchfuhrung von Aktivitaten 
und  MaGnahmen  gemaB  Artikel  3  Absatz  2  und  Artikel  16 
Absaiz 2 die zustandigen Beh6rden die Gefahren von Storfal-
len  mrt  wassergefahrdenden  Steffen ben:Scksichtigen.  indem 
sie  vorbeugende  Mal3nahmen  auferlegen  und  Verhaltens-
regeln fur die Schadensbekampfung nach Storlallen fordern. 
Artikef 8 
Emissionserhebungen, 
Aktionsprogramme und Fortschrittsberichte 
(1)  Die  Vertragsparteien  erstellen periodische  ln~ef)tare uber 
die  mal3geblichen  Punktquellen  und  diHusen  Ouellen  der  Ver-
schmutzung im Einzugsgebiet der Donau einschlie!31ich der Ver· 
meidungs- und Bekiimplungsmal3nahmen. die fUr  die betreffen-
den  Einleitungen bereits  ergriffen  worden  sind,  sowie  iiber die 
aktuelle Wirksamkeit dieser Mal3nahmen, wobei Artikel 5 Absatz 2 
Buchstabe a angemessen berucksichtigt wird. 
"(2)  Auf dieser Grundlage stellen die  Vertragsparteien  stufen-
weise eine Liste von weiteren Vermeidungs- und Bekampfungs-
!2l  sG~plementary provisions  tor  preventing  or  reducing  the 
release of hazardous substances and nutrients shall be developed 
by the ·Contracting  Parties  ior non-point  sources.  in  particular 
where the main sources are originating from  agriculture,  taking 
into account the bes.t environmental practice.  · 
(3)  For the  purpose  of paragraphs  1 and  2  Annex  II  to  this 
Convention contains a list of indu~trial sectors and industries as 
well as an additional list of hazardous substances and groups of 
substances,  the  discharge· of which-from  point  and  non-point 
sources shall be prevented or considerably reduced. The updating 
of Annex II  lies with the International Commission. 
(4) The Contracting Parties in addition shall. where appropriate, 
define water quality objectives and apply water quality criteria for 
the purpose of preventing. controlling and reducing transboundary. 
impact General guidance for this is given in Annex til, which shall 
be applied and specified by the Contracting Parties both, at the 
domestic level a_nd  jointly, where appropriate. 
'  ' 
.  (5)  Aiming  at an efficient  limitation  of  the  emissions .in  areas· 
. under their jurisdiction the Contracting Parties shall ensure neces-. 
sary preconditions and implementation. 
They shall ensure that: 
(a)  the  domestic. regulations  for  emrss1on  limitation  and  their 
level of standards imposed are harmonised step by step with 
the emission limitation pursuant to this Convention: 
· (b)  waste water discharges without  exception  are  based on a 
permit imposed by the competent authOrities in advance and 
fo_r  a limited period of validity; 
(c)  regulations and permits for. prevention and· control measures 
in case of new or modernised industriat" facilities. in particular 
where hazardous substances are involved. are  oriented on 




more stringent provisions than the standards - in  individual 
cases even prohibition -are imposed, where .the character of 
the  receiving  water  and  of  its  ecosystem  so  requires  in 
connection with paragraph 4; 
competent authorities surveille, that activities likely to  cause 
transboundary impacts are carried oul in compliance with the 
permits and provisions imposed;  · 
(f)  environmental impact assessment in  line with supranational 
and international regulati!)nS  or other procedures lor evalu-
ation and assessment of environmental effects are applied; 
(g)  when  planning,  lice'nsing  and  implementing  activities  and 
measures  as  referred  to  in  Article  3,  paragraph  2  and  in 
Article 16, paragraph  2  the  competent allThorities· take  into 
account risks of accidents involving substances hazardous to 
water  by  imposing  preventive  measures  and  by  ordering 
rules of conduct lor post accident response measures. 
Article 8 
Emission inventories, 
action programmes and progress reviews · 
(1) The Contracting Parties shall undertake periodically inven-
tories  of  the  relevant  point  and  non-point  sources  of  pollution 
within the catchment area of Danube River including the preven-
tion  and abatement measures  already  taken  for the  respective 
discharges as well as on the actual efficiency of these measures, 
taking duly into account Article 5, paragraph 2. subpara a. 
(2) Based on· that the Contracting Parties shall in  stages estab-
lish  a  list of  further.  prev~ntion and  abatement meast:res  to_ be maBnahmen  zusammen.  die  schriltweise  durchzuluhren  s1nd. 
soweit  dies· zur  Erreichung  der  Ziele  dieses  Obereif'Jkommens 
erfordertich ist. 
·(3) Die Erhebung der Emissionen und die Liste der zu ergreifen- _ 
den  MaBnahmen bilden  die  Grundfage hit die  Entwicklung  ge-
meinsamer  Aktionsprogramme  dei  Vertragsparteien.  _die· ·nach 
Kriterien  der Dririglichkeit  und  · der Wirksamkeit  gesetzte Priori-
taten beriicksichtigen. Diese Aktionsprogramme zieten insbeson-
dere auf die Verringerung der Schmutzfrachten_und -konzentratio-. 
nen sowohl aus indu.strieUen  und kommunaien Punktquellen. als 
auch aus diffusen Quellen ab. Sie  enthalten unter anderem die · 
Vermeidungs- und BekamphmgsmaBnahmen _einschlieBfich von 
Zeitplanen und Kostenschatzurigen. ·  - .  . 
(4) Ferner erfassen die Vertragsparteien die bei der Durchfuh- · 
rung der gemeinsamen Aktionsprogramme erzielten Fortschrine 
durch-Erstellung periodischer Ertolgsberichte. Diese·Beiichte ent- · 
halten sowohl die durchgefuhrten Schc.itzmaBnahmen,  als  auch--
den ·Fortschrin  beim  Gewasserzustand  im  Licht  der  aktuellen 
Bewertung. 
Artikel9 
Untersuchurigs- und Oberwachungsprogramine 
'Auf der Grundlage ihrer innerstaallichen Aktivitaten arbeiten die 
Vertragsparteien  auf  dem  Gebiet  der  Untersuchung,  Oberwa~ 
. chung und Bewertung zusammen. 
( 1 ) Zu  ~iesem Zweck we rden sie · 
- ihre auf der innerstaatlichen Ebene angewendeten Methoden 
zur  Untersuchung·  und  Bewertung  harmonisieren  oder  ver-
gleichbar  machen,  besonders  auf  dem  Gebiet  der  FlieBge-
wassergute, der Emissionsuberwachung, der Hochwasserpro-
.gnose "und  der Wasserbiianz. damit vergteichbare Ergebnisse 
erzielt und ·in· die  gemeinsamen Untersuchungs- und Sewer-. 
tungsaktivitaten eingebracht we;den: 
- abg.estimmte  ode'r  gemeinsam·e  Untersuchungssyisteme'-ent-
wickeln,  in .denen  stationare oder  mobile  MeB-.  Kommunika-
tjons- Ufld  Datenverarbeitungseinrichtungen ·Anwendung  fin-
den: 
- gemeinsame Programme zur Untersuchung des Zustandes der 
FlieBgewasser im Donaueinzugsgebiet, betreHend sowohl die 
Ouatitat  als  auch die Ouantitat des Wassers, 'die  Sedimente 
·und die FluBokosysteme, erarbeiten und umsetzen, als Grund-
)age  fur  die  Bewertung  von grenzuberschreitenden  Auswir- · 
kungen. wie grenzuberschreitende Verschmutzung und Veran-
derungen  im  FluBregime.  sowie  von  Wasserbilanzen.  Hoch-
wassern und .Eisgefahren: 
- gemeinsame  oder  abgestimmte  Methoden  fur  die  Oberwa-
chung  und  Bewenung  von  Abwass·ereinleili.mgen. entwickeln 
einschlieBiich der Verarbeitung, Auswenung und Dokumenta-
tion  der Daten  unter  Berucksichtigung  des  branchenspezifi-
schen Ansatzes zur  Emissionsbegrenzung (Anlage II  Teil  l ): 
- Erhebungen uber maGgebliche Punktquellen einschlieBiich der 
eingeleiteten  ·Schadstoffe  (Emissionserhebung) . ausarbeiten 
und  die  Gewasserverschmutzung- aus  diffusen  Ouellen  ab-
schatzen.  unter _Berucksichtigung  der Anlage.ll  Teil  2:  diese 
Unterlagen nach dem aktuellen Stand uberarbeiten. 
(2) · Insbesondere  einigen  sie  sich  auf.  MeGstellen. die Kenn-
ieichnung der FlieGgewasser und Verschmutzungsparameter. die 
an  der  Donau.  mit  einer  ausreichenden  Frequenz  regelmaBig 
er1al3t  werden  sollen. wobei der okologische und hydrologisctie 
Charakter des  betrelfenden Wasserlautes sowie typische  Emis-
sionen von Schadstoffen. die im betrelfenden Einzugsgebiet ein-
ge_teitet werden, Berucksichtigung linden. 
(3)  Die Venragsparteien erstellen, aufgrund eiher abgestimm-
ten Methodik. innerstaatliche Wasserbilanzen sowie die generelle 
Wassertiilanz fiir.das Donaubecken. Ats  Eingab~aten  zu diesem 
Zweck  stellen  die  Vertragsparteien -im  ertorderlichen  Ausmal3 
AnschluBdaten  bereit. die durcti · Anwendung der abgestimmten 
Methodik ausreichend vergleichbar sind. Auf derselben Datenb~-
taken step by  step as  tar  as  th1s  is necessary ."lor  r,eaching  the. 
objectives of this Convention.  ·  · 
(3) The inventory of  emissions and .the list of  measures to be 
- taken lorm the be~sis lor developing joint action programmes to be 
. developed by the Contracting Parties taking into account priorities· 
set in te.nns· of urgency and eHicienc).. These action programmes 
in particular shall be aimed at the reduction of pollution  lo~ds and 
. concentrations both from industrial and municipal point sources as 
weil as from non-point sources. They shall inter alia contain the 
prevention arid abatement measures including the timing and cost 
estimates.  ·  ·  ·  · 
(4) In addition the Contracting Parties shall monitor the progress 
made in  the  implementation of-the joint action  programmes  by 
· establishing  periodical  progress  reviews.  These  reviews  shall 
contain both, the 'protection measures implemented and the. pro-




On the basis of their domestic activities, the· Contracting Parties 
shall coopE!rate in  the field of monitoring and assessment. 
( 1) For this· aim. they shall  -
- harmonise or make comparable thejr monitoring and assess-
ment methods as applied on their domestic levels, in particular 
in theJield of river quality. emission control. flood forecast and 
water balance, with a view to achieving comparable results to 
b!=!  introduced into the  joint monitoring  ar;~d assessment activi-
ties:  ·.  . 
develop concerted oi joint mo.riitoring systems applying station-. 
ary·or mobile measurement-devices. cpmmunication and data 
processing facilities: 
..  elaborate  and imP.Iement  joint programmes for  monitoring the 
riverine conditions. in  the  Danube catchment·area concerning 
both  water quality-and quantity,  sediments  ar=~d  riverine  eco- · 
systems,  as  a  basis  for  the  assessment  oi  transboundary 
impacts such as  transboundary  pollution and  changes of  the 
riverine  regimes  as  well  as .  of  water  balances.  floods  and 
ice-hazards: 
- develop joint  or harmonised methods for  monitoring  and  as-
sessment  of  waste  water  discharges  including  processing, · 
evaluation and.doeumentation of data taking into·account" the 
branch-specific  approach  of  emission  limitation  (Annex  II, 
Part 1  ):' 
elaborate ·inventories  on  relevant· point sources  including  the 
pollutants discharged ·(emission invenferies) and  estimate the 
water. pollulion  froni  non-point  sources  taking. into  account 
Annex  11.  Part  2:  review  thes·e  documents  according  to  the 
actual state.  ·  ·  • 
(2)  In .particular they shall  agree upon monitoring points, river 
quality. characteristics  and  pollution  parameters  regularly  to  be . 
evaluated for the Dan.ube River with a sufficient frequency taking 
into  acco.unt  the  ecological  and  hydrological  character  ol  the 
watercourse concerned as well as typical emissions of pollutants · 
discharged within the  respective catchment area. 
(3) The Contracting  Parties shall  establish. on  the  basis of  a 
harmonised methodology, domestic water balances.' as well  as 
the general water balance of the Danube River Basin. As an input 
for  this· purpose the  Contracting Parties to the extent necessary 
shalf  provide connecting  data which are sufficiently comparable 
through  the  application  of the  harmonised methodology. On the sis konnen auch Wasserbilanzen fur die Hauptzubringer der Do-
nau erstellt werden. 
(4) Sie bewerten periodisch.die Gutezustande der D6nau sowie 
den Fortschritl, den sie  mit  den zur Vermeidung, Uberwachung 
und Verringerung von grenzuberschreilenden Auswirkungen er-
griffenen Mal3nahmen erzielt haben. Die Ergebnisse werden mit 
Hille geeigneter Publikationen. der Offentlichkeit vorgestelll. 
Artikel 10 
Berichtsptlichten 
Die Vertragsparteien  unterrichten die  lntemationale  Kommis-
sion uber die· Grundla!;len,  die.  fur  di~ Kommission zur Erfullung_ 
ihrer Aufgaben erforderlich sind:  ·  · 
a)  Berichte und Unterlagen, die in diesem Ubereinkommen ·vor-
gesehen sind oder von der Kommission eingeholt werden; 
:b)  die Unterrichtung uber den Bestand, den Abschlul3, die Ande-
rung oder Kundigung von bilateralen und multilateralen Ober-
einkommen und. Vertragen, welche den Schutz und die Was-
serwirtschaft der Donau. und der Gewasser ihres Einzugsge-
bietes regeln oder fUr diesbezugliche Fragen von Bedeutung 
sind; 
c)  lnlormationen  uber ihre.  jeweiligen  Gesetze,  Verordnungen 
und andere generelle Regelungen, welche den Schutz.und die 
Wasserwirtschaft der·Donau und der Gewasser ihres Einzugs~  · 
gebietes regeln  oder fUr  diesbezugliche Fragen von  Bedeu-
tung sind; 
d)  die Mitteilung,  spii.!estens  innerhalb einer vereinbarten  Frist 
nach der Beschlur3fas.sung in der lntemational~n Kommission, 
in  welcher .Weise,  in  weichem  zeitlichen  Rahmen  und ,mit 
welchem  Finanzautwand  aktionsorientiert  Be~chlusse,  wie 
Empfehlungen.  Programme und Mal3nahmen, auf der inner-
staatlichen E;bene durchgefuhrt ·werden: 
e)  die Benennung der zustandigen Stellen; die bei der Zusam-
menarbeit im Rahmen cieses Ubereinkommens von der lnter-
nationalen  Kommission  oder von  anderen  Vertragsparteien 
angesprochen werden k6nnen: 
f)  die Mitteilung uber Vomaben, die aufgrund'ihres Charakters 




(1)  Nach  vorangegangenem  lnformationsaustausch  nehmen. 
die betrotfenen Vertragsparteien auf Wunsch einer.oder mehrerer 
betrottener Vertragsparteien  Konsultationen  uber Vorhaben ge-
maB Artikel 3 Absatz 2 auf; die grenzuberschreitende Auswirkun-
gen  haben  k6nnen,  salem  dieser  lnformationsaustausch  und 
diese  Konsultationen  nicht schon  durch  bilaterale oder andere 
internationale Kooperationen erfolgen. Die Konsultationen werden 
in der Regel im Rahmen der lnternationalen Kommission mit dem 
· Ziel durchgefuhrt, eine L6sung zu linden. 
(2)  Vor  einer  Entscheidung  uber  das  Vorhaben  warten  die 
zustandigen Beh6rden - aul3er bei Gefahr in Verzug - das Ergeb~ 
.  nis dieser Konsultationen ·ab. es sei denn. dal3 diese nicht spate-
stens ein Jahr nach  i~rem Beginn abgesc~lossen sind. 
Artikel 12 
I nformationsaustausch 
(1) Die Vertragsparteien tauschen je nach Festlegung durch die . 
lnternationale Kommission Daten aus, die mit vertretbarem Auf-
wand verfugbar sind  und die sich unter anderem auf folgendes 
beziehen: 
a)  den allgemeinen. Zustand  der. Fliel3gewasserumwelt  irn  Ein-
zugsgebiet der Donau:  · 
same data base water balances can also be compiled lor the· main 
tributaries of Danube River. 
(II)  They  shall  periodically  assess  the  quality  conditions  of 
Danube River and the  progress made by their measures taken 
aiming at the prevention, control and reduction of  transbo~ndary 
impacts. The results will be presented io the public by appropriate 
publications. 
Article 10 
Obligations of reporting 
The Contracting Parties shall report. to  t11e  International Com-
mission on basic issues required  for  the Commission to comply 
with its tasks. These reports shall in particular involve: 
(a)  reports and documents being foreseen in this Convention or 
requested by the Commission: 
(b)  information  on  the  existence,  conclusion.  amendment  or 
withdrawal  of  bilateral  and  multilateral  agreements  and 
trealies regulating the protection and water management of 
the Danube River and· of waters within its carchment area or 
being relevant for questions concerned; · 
(c)  information on  their  respective  laws, ordinances  and other 
. general regulations, regulating the protection and water man-
agement of the Danube. River and of  waters within its catch-
ment area or being relevant for questions concerned; 
(d)  communication, at the latest within an agreed dela·y. after the 
International Commission has taken its decision, on the way, 
the  timeframe and the  financial  expenses for implementing 
action-oriented decisions at the domestic level,  stich as re-
commendations. programmes and measures: 
(e)  designation  of  c~mpetent institutions  to  be  addressed  for 
cooperation in the framework of this Convention by the Inter-
national Commission or by other Contracting Parties; 
(f)  communication  on  planned  activities,  which  for  reason  ol 
their character are likely to  cause transboundary impactS. 
Article 11 
Consultations 
(1.)  Having had a prior exchange of information the Contracting 
Parties involved shall at the request of one or seve_iaf·Contracting 
Parties concerned enter into consultations on planned activities as 
.referred  to. in  Article  3. ·paragraph  2,  which  are  likely  to  cause 
transboundary impacts, as  far as this exchange of information and 
these  consultations  are  not  yet  covered  by  bilateral  or  other 
international cooperation._ The consultations are earried. out as a 
rule in  the· framework of  the  International Coi'TTinission.  with  the 
aim to achieve a solution. 
(2)  Prior to  a  decision  on  planned  activities  the  competent . 
authorities - with the exception of pending danger - shall wait for 
the results of the consultations except the· case, that they are not 
finalised one year alter their-commencement at the latest. 
Article 12  · 
Exchange of information 
(1) As determined by  the  International Commission  the  Con-
tracting  Parties  shall  exchange. reasonably available data,  inter 
alia, on:  ·  · 
(a)  the general conditions of. the  riveri~e environ~eni within the· 
catchment area ot the Danube River; ·' 
b)  bei.der Ariwendung und dem Einsatz von Vertahre.n nach dem 
Stand der Technik_gewonnene Erfahrungen·sowie. Ergebmsse 
von Forschung und Entwicklung:  . 
c)  Emissions- und Uberwachungsdaten: 
d)  ·zur Vermeidung, Uberwachung und Verringerung·  gren~uber­
schreitender  ~uswirkungen  ergnHene  und  gepfante  Mal3- . 
nahmen; 
e)  Vorschriften fu·r die Abwassereinieitung; 
·I)  Unfaile mit .,;,cissergefahrderiden· Steffen. 
. ·  (2)-Zur Harmon.isierung ihrer Emissic;ms.grenzwerte nehmen die 
Vertragsparteien den Austausch von lnformationen uber ihre Vor-
schriften vor.  · · 
(3) Wird eine Vertragspartei von einer anderen Vertragspartei 
darum ersucht, nicht zur Verfugung stehende Daten oder lnforma-
'tionen  ZU. ubermineln,  bemuht. SiCh  die  erstgenannte,  diesem 
Ersuchen nachzukommen: sie kann dies aber mit der Bedingung 
verbinden. daB von der urn die lnformationen ersuch~nden Partei 
ein angemessenes Entgelt fur die Sarru'nlung und gegebenenfa!ls 
.  die Verarbeitung solcher Daten und lnformationen _gezahlt  wird. 
(4) Zur Durchluhrung dieses Ubereinkommens erleichtem die 
Vertra·gsparteien  den  Austausch  von  lnformaiionen  uber  den 
Stand der Technik. insbesondere durch die Forderung des kom-
merzjellen Austausches vertugbarer Technotogie. -direkter indu-
strieller Kontakte  und  Zusammenarbeit  einschliel31ich  Gemein-
.  schattsuntemehmen/Joirit"Ventures.  durch  den  Austausch  von  · 
lnformationen·und Ertahrungen sowie die Bereitstellung  techni-
scher Hille. Die Vertragsparteien fiihren aul3erdem gemeinsame 
Ausbildungsprogramme.  und  die  Organisation  diesbezuglicher 
Seminare und Treffen durch.  '  ·  ·  · 
(5) Oi.e Bestimmimgen die'ses Ubereinkommens beruhren nicht 
die Rechte oder Pfllchteri der Vertragsparteien. im  Einklang mit 
ihren  innerstaatlichen  Gesetzen.  Regelungen.  administrativen. 
Vorschriften oder mit der geltenden Rechtspraxis sowie  mit ah-
wendbaren iriternati9nalen  Regelungen  lnlormationen  zu  schut-
zen, die siceh  auf personenbezogene ·oaten. auf geistiges Eigen-
tum einschliel3lich Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse, ode.r auf 
die nati.onale Sicherlieit beziehen. 
(6)  Wenn  sich  eine  Partei  dennoch  dazu  entschliel3t. derart 
gesctiutzte lnformationen fur eine andere Partei zur Vertugung zu 
stellen. so wahrt die derart geschiitzte lnfNmafconen ·entgegen-
nehmende Partei  die Geheimhaltung der erhallenen  lnformatio-
nerJ und beachtet die  ·sedingungen. unte~ denen sie bereitgestellt 
werden.  und  verwendet  diese  lnformationen  ausschliel31ich  fur 
Zwecke: fur die sie bereitgestellt wurden. 
Artikel1.3 
Schutz ubermittelter lnformationen. 
Soweit aufgrund dieses Ubereinkommens nach MaBgabe des 
inne.rstaatlichen. Rechts  Betriebs- und  Geschaftsgeheimnisse 
oder sonstige .vertrauliche lnformationen iiberminett werden. be-
, achten. die  empfangenqen  Vertragsparteien .die  Geheimhaltung 
dieser Information. indem sie diese nicht zu anoeren als zu den in 
diesem·Ubereinkommen vorgesehenen Zwecken verwenden. ver-
. iiffentlichen oder sonst Dritten zuganglich machen. Siehl sich eine 
Vertragspartei aul3ers.tande. diese Verpflichtung in bezug auf eine 
ihr ubermittelte vel)rauliche Information einzuhalten.  unterrichtet 
sie  unverziigtich  die  ubermittelnde  Vertragspartei  hieruber un(j 
sendet  die  iibermittelte  Information  zuriick.  Personenbezogene 
Oaten  werden  an· Vertragsparteien  im-· Einklang  mit dem  inner-
staatlichen Recht der ubermittelnden Ve.rtragspartei  iibermittelt. , 
Der Empfanger verwendet personenbezo·gene Daten nur zu ·den 
durch die ubermittelnde Stelle angegebenen Zwecken und unter 
den von ihr vorgeschriebenen Bedingungen. 
Artikel14 
Information der Offentlichkeit 
· (  1) Die Vertragsparteien vergewissern· sich. daf3 ihre zustandi-
gen Behiirden dazu veranlal3t werden.  lnformationen betreffend 
/lft 
(b).  expenence gained m the  application and  operat1on  of  best 
available techniques  and  resul_ts  of  researcn  and  develop-
ment:  ·  · 
(c)  emission and monitoring data:. 
(d)'  measures taken and pianned to be taken to prevent. control 
and reduce transboundary impa~t; 
(e)  regulations lor waste water discharges: 
(f)  accidents involving substances hazardous to water  . 
(2) In order to harmoni~~ emission limits. the Contract[ng Par-.· 
ties shall undertake the :exchange of information on  their regula· 
tiOf]S.  .  .  . 
· (3) If a Contracting Party i.s  requ~sted. by any other Contracting 
Party  to  provide, data or information  that  is  noi available.  the 
former shall endeavour to comply with the request but may condi-_ 
tion its compliance upon the payment  •. by the requesting Party. of 
reasonable charges for collecting  and,  where. appropriate,  pro-
cessing sue~ data or information  . 
(4) For the purposes of the impl~mentation of this Convention. 
the Contracting Parties shall facilitate the exchange of best avail-. 
able techniques. particularly through the promotion of: the com--
mercial  exchange of  available  techniques.  direct  industrial  con· 
tads and cooperation., including joint ventures;  the  exchange of 
information and 'experience: and the provision of technical assist-
ance. The Contracting Parties shall ·also undenake joint training 
programmes ·and the organisation of relevant seminars and meet-
ings. 
(5) The, provisions oi this Convention shall not_.at'fect the rights 
or the .obligations of Contracting 'Parties in  accoraance with their 
domestic taws. regulations. adminisirative provisions or· accepted 
legal practices and applicable international regutatioQs  to protect 
information related to personal data. intellectual prop.erty_including 
. industrial and commercial secrecy. or-national security.  · 
·(6)  If  ~ Party nevertheless decides to  supply such .protected 
information to another Party. the  Party receiving  such  protected 
information  shall  respect" the  confidentiality  of  the  information 
·received and the conditions under .which it is .supplied: and sh.all 
only use that information for the .purposes for  w~ich it  was sup-
plied. 
Ar.ticle 13 
Protection of information supplied 
lns·oiar as purs1-1.ant  to this  Convention industrial and commer-' 
cia!  secrets or other confidential pieces of  information are':trans-
mitted in conformity with domestic laws. the receiving Contracting 
.  ·  Parties.shall observe the secrecy of this information by not using .it 
for any other purposes ihan those stipulated in  this Convention: 
pubiishing it. or. making it available to third parties.' In case any one 
Contracting  Party  feels  unable  to  comply  with  .this  obiigation 
·regarding confidential information that has been transmitted to it, it 
shall inform the transmining Contracting Party about .it without any 
delay and retransmit  the  transmitted  information.  Personal data 
shall tie transmitted .to Contracting Parties in conformity with. the 
domestic law of·the transmitting  ContraCting ·Party.  The. receiver 
shall use personal data only for the purpose indicated and under 
tne conditiO!lS specified by the transmitting side. 
Article 14 
Information to the public 
.(1}  Th~ Contracting Parties shall ensure that  their competent 
authoritie·s are required ·to make available information· concerning den  Zustand  oder  die  Ouailtat  der · F\ief3gewasserumwell  im 
Donaubecken jeder natur\ichen oder juristtschen Person, gegen 
Bezahlung  eines  angemessenen  Entgelles,  in  Beantwortung 
eines jeden angemesseni:m Antrages, ohne daB ,diese Personen 
ihr Interesse begrunden muf3ten, so  bald wie moglich ver1ugbar zu 
machen. 
(2) Die.  in Absatz 1 dieses Artikels genannten lnformationen. die 
bei Beh6rdeA verfugbar sind, k6nnen in Schrift-. Bild- und Ton  form 
oder auf Datentragern gegeben werden.  · 
(3) Die Bestimmungen dieses Artikels beruhren nicht das Recht 
von  Vertragsparteien,  im  Einklang  mit  ihren  innerstaatlichen 
Aechtssystemen und mit anwendbaren intemationaten Aegelun-
gen vorzusehen, daf3 ein An  trag auf Zugang zu solchen lnforma-
tionen abzulehnen ist, wenn er folgendes beruhrt: 
a)  die Vertraulichkeit behordlicher Verfahren, internationaler Be-
ziehungen und der Landesverteidigung; 
b)  die 6Hentliche Sicherheit; 
c)  Sachen, die bei  Gerich! anhimgig oder Gegenstand von Er-
mit11ungen  sind oder waren, einschliel31ich  Disziplinarverfah-
ren. oder die den Gegenstand von Vorverfahren bilden: 
d)  Gesdiafts- und Betriebsgeheimnisse sowie geistiges Eigen-
tum: 
e)  die 'v!!r!raulichkeit personenbezogenerDaten und/oder Unter-
~en;  . 
f)  von einem Dritten  bereitgestelltes Material, ohne daB  dieser 
dazu gesetzlich verpflichtet war; 
g)  Material,  dessen  Freigabe  es  eher erwarten  laf3t.  daf3  die 
Umwe!t. auf die sich ein solches Material bezieht, geschadigt 
wird. 
(4)  Eine  Behorde er!eilt dem Antragsteller.  der lnformationen 
anfordert. sobald wie moglich eine Anwort. Die Ablehnung eines 
Antrages  auf  Bereitstellung der Information ist schriftlich  zu  be-
grunden. 
Artikel 15 
Forschung und Entwicklung 
( 1)  Um  die  Ziele  dieses  Ubereinkommens  zu  unterstutzen. 
richten  die Vertragsparteien erganzeride oder gemeinsame Pro-
gramme fur wissenschaftliche oder technische Forschung ein 'und 
ubermitteln. gemaf3 einer von der lnternationalen Kommission ZU 
regelnden Vorgangsweise. der Kommission: 
a)  die s·eh6rden  zuganglichen Ergebnisse einer solchen ergan· 
zenden.  gemeinsamen  oder  anderswie  relevan_ten.  Fo'r-
sc~un'::l;  ~ 
b),  relevante Teile anderer Programme fiir,wissenschaftliche und 
technische_ Forschung.  · 
(2) Dabei·ziehen die Vertragsparteien die Arbeit in  Betracht. die 
auf diesen Gebieten von einschlagigen internationalen Organisa-
. tionen und Agenluren durchgefuhrt oder unterstutzt·wird. 
Artikel 15 
Meldeeinrichtungen, Warn-
und Alarmsysteme; Notfalleinsatzplane 
( 1}  Die V,er!ragsparteien  treHen  lur koordinierte  oder gemein-
same Meldeeinrichtungen. Warn- und Alarmsysteme im Gesamt-
zusammenhang  des  Oonaueinzugsgebietes  in  dem  Ausmaf3 
Vorsorge. wie dies erganzend zu den auf bilateraler Ebene einge-
richteten und betriebenen Systemen erforderlich ist. Sie beraten 
uber Mittel  und  Wege.  die  innerstaallichen  Me!de-.  Warn- und 
Alarmsysteme sowie  Notfalleinsalz~Jiiine zu  harmonisieren. 
(2)  Die Vertragsparteien informieren einander im Rahmen der 
lnternationalen  Kommission  uber.  zustandige  Behorden  oder 
Kontaktstellen. die fur dies  en Zweck· im Faile von Notfallereignis-
_sen.  wie  stdrfallbedingte  Verschmutzung.  andere  kritische. Ge-
wasserzustande,  Hochwasser und  Eisgeiahren.  bestimmt sind. 
the  state or  the  quality  of  rivenne  environment ·in  the  Danube 
Basin to any natural or legal person. with payment of reasonable 
charges,  in  response ·to  any  reasonable  request'.  withput  that 
person having to prove an interest, as soon as possibie. 
(2) The information  referred  to in paragraph  1 of-this Article 
which is held by public authorities. may be given in written, visual: 
oral or data-based form. 
(3)  The  provisions  of  this  Article shall  not  aHect  the  right  of 
Contracting Parties. in accordance with their domestic legal sys-
tems  and applicable  international  regulations.  to  provide  for  a 
request for such information to be refused where it affects: 
(a)  the confidentiality of  the  proceedings of public  authorities. 
international relations and national defence: 
(b)  public secutjty; 
(c)  mat1ers which are or have been "sub judice" or under enquiry 
including  disciplinary enquiries. or which are the  subject of 
preliminary proceedings: 
(d)  commercial and industrial confidentiality as well as intellec-
tual property;  · 
(e)  the confidentiality of perso(lal data andlor Iiies; 
(f)  material supplied  by a  thi~d  party without  that  par1}'  being 
under a legal ot·,igation to  do so: 
(g)  material.  the disclosure of ·which  would make it more likely 
that the environment to which such material related would be 
damaged. 
{4)  A  public  authority  shall  respond  to  a  person  requesting 
information as  soon  as  possible.  The  reasons  for  a  refusal  to 
· provide  •.:~e information requested must be given in  ·.<~riting: 
Article 1;; 
Research and development 
(1)  To  further  the  aims  oi  this  Convention.  the ·Contracting 
Parties  shall  establish  complementary  or  joint  programmes  of 
scientific  or techn1cal  research  and,  in  accordance ·.vith  a  pro-
cedure to be regulated by the International Commission. transmit 
to the Commission: 
(a)  the  results  ol  such  complementary.  joint  or  allier  relev<jnt 
research, the access to which is open for public·authorities: 
(b)  relevant par.s of other programmes of scientific and technical 
research. 
(2) In so doing, the Contracting Parties shall have regard to the 
work carried out or supported. in these fields. by the  appropriate 
int~rnational organisations and agencies. -
Article 15 
Communication. warning and 
alarm systems, emergency plans 
[1) The Contracting Parties shall provide for coordi')ated or joint 
communication.  warning· and  alarm  systems  in  the  basin-wide 
context to the extent this .is necessary to supplement the systems 
established and operated at a bilalerallevel. They shall consult on 
ways and means of harmonising domestic communication. warn· 
ing and alarm systems and emergency plans. 
(2)· The Contracting Parties shall in  the framework of the Inter· 
national Commission inform each other about competent author-
ities  or  points of contact designated  for_ this purpose in case of 
emergency'  events such as accidental pollution. other critical water_ 
conditions.  floods and ·ice-hazards.  Accordingly  the  competent Sinngemall arbeiten.die zustandigen  Beh6rden  zusammen. um. 
gemeinsame_ Noifalleinsatzplane.  wo·erforderlich,· erganzend ·zu 
den auf bilateraler Ebene bestehenden Planen. einzurichten.  · 
(3)  Stellt eine zustandige Beh6rde im Wasser der Donau oder 
eil1es  Gewassers in ihrem  Einzugsgebiet ein plotzliches Anstei-
gen gefahrlicher Stoffe fest oder erhalt sie von einem Unfall oder 
.St6rfall Kenntnis,··der.__geeignet  ist. ernste Auswirkungen auf die 
Gewassergute  der  Donau  zu  verursachen · und  unterliegende 
Donaustaaten  zu  beein~rachtigen. so· informiert  diese  Behorde 
unverzuglich die hierfur bestimmten Kontaktstellen und die lnter-
nationale Kommission, im Einklang mit der von der Kommission 
eingefuhrten .Verfahrensweise. 
(4) Zur Bekampfung und Verringerung der Gefahrdung, die von 
Hochwassem und Eisg!'lfahren ausgehi. Gbermineln die zustandi-
gen Behorden an die. unterliegenden Oonaustaaten, die betroHen 
s~in konnen, sowie an die lnternationale Kommission unverzug-
_lich  lnformationen uber die Bildung und den Abflul3 der Hochwas~ 
ser ~owie Prognosen uber Eisgefahren.  · 
. Artikel·17 
Gegenseitige Hilleleistung 
. (1) lm Interesse einer 11_erstarkten Zusammenarbeit urid um die . 
Erfullung  der  Verpflichtungen· dieses  Ubereinkommens  zu  er-
leichtem. insbesondere wenn im Gewasserzustand eine kritische 
Situation eintreten sollte, gewahren Vertragsparteien .auf Wunsch 
andere~ Vertragsparteien einander  gegenseitige Hilfeleistung. 
(2) Die lnternati0nale Kommission erarbeilet Verfahren zur ge: 
genseitigen  Hilfeleistung,  die  sich  unter  anderem  auf folgende 
Themen beziehen:  ·  · 
a)  Lenkung  .. Kontrolle. Koordinierung und Uber.vachung der Hille;  · 
b)_  6rlliche  Einrichtunge~ und Oienstleistungen. welche die hilfe: 
suchende  Vertragspartei zur  Verfugung  zu  stellen  hat.  ein-
schlief31ich  gegebenenfalls einer Erleichterung der Grenzf<:>r-
malitaten: 
c)  Vereinbarungen _zur  Entschadigung  der hilfeleistenden  Ver~ 
tragspar1ei und/oder ihres Personals sowie erforderlichenfalls 
zur Durchfahrt durch das Hoheitsgebiet 110n  drinen Vertrags-
paneien;  ·  ·  · 




Einrichtung, Aufgaben und Zustandigkeit 
(1)  Zur.  Verwirklichung  der  Ziete  ·und  Bestimmung!'!n ·dieses 
.  Obereinkommens wird die lnternationate Kommission zum Schutz 
der Donau, in dies  em Ubereinkommen als lntemationale Kommis-
sion  bezeichnet.  eingerichtet.  Die  Vertragsparteien. arbeiten  im. 
Rahmen der lnternationalen Kommission zusammen: Zur Umset-
zung der Verpflichtungen der Vertragsparteien aus den Artikeln 1 
bis  18 erarbeitet die Jnternationate Kommission an die Vertrags· 
parteien gerichtete Vorschlage und Empfehlungen. 
(2) Die Struktur und die Verfahrericferlnterna)ionalen Kommis-
sion sowie ·ihre Zustandigkeit werden im ein.:Zelnen im Statui der 
Kommission geregelt, welches in Anlage IV zu  diesem Oberein-
kommen festgelegt ist. 
(3) In .Erganzi,Jng. zu den Angelegenlieiten. mit denen sie aus-
drucklich- betraurist. isl die lnternationale Kommission ·dafur zu-
standig, aile anderen Angelegenheite~ zu behandeln, .mit denen 
die Kommission durch ein Mandai 11on  den Vertragsparteien im 
Rahmen des Artikels 3 dieses Obereinkommens betraul wird. 
authorities  shall  cooperate  to  estabt1sh  JOint  emergency  plans. 
where necessary. soppllimentary to existing plans ori the bilateral 
le11el.  ·  ·  ·  ' 
(3)  If ·a  competent  authority  identifies  a  sudden  increase  of 
hazardous substances in the Danube River or in waters within its 
catchment area or receives note of  a disaster or of  im accident 
likely to cause' serious impact on the water qu~lity oi the Danube 
River and to affect downstream  Danubian States  this  authority 
shall  immediately inform the  contact points. designated  and the 
lnternc;~tional Commission according to  the way of  procedure in-
troduced by the Commission. 
< (4)  In  order to  control  and  reduce  the  risks  originating  from 
floods  including ice-hazards,  the competent ~uthorities shall im-
mediately inform the down-stream Danubian States likely to  be 
·aHected and the International Commission oil the occurrence and 
run·off oi' floods as well as  on forecasts ol ice-hazards. 
Article 17 
Mutual assistance 
(1)  In  the  interest of  enhanced  coo'peration  and  to  facilitate 
compliance  .with obligations of this Convention; in particular where 
a critical situation of ri11erine conditions should arise  .. Contracting 
·Parties shall provide mutual assistance-upon the request of other 
Contracting  Parties~  ·  ·  · 
(2) The International Commission shall elaborate procedures for 
mutual assistance addressing, inter alia, the following issues: 
(a)  The  direction.  control,  coordination  <:lnd  ·  supeNision  of 
assistance; 
(b)  Local facilities and seNices to  be rendered by the Contract-
ing Party requesting assistance, incl4ding. where necessary, 
the facilitation of border·crossing formalities: 
(c)  Arrange~ents .for  compensati~g  th~- assisti~g  Contracting 
Party  ancl/or  its  personnel.  as  well  as  for  transit  through 
territories of third  Contracting Panies. where necessary; 
(d)  Methods of reimbursing assistance seNices. 
Part· III 
lnierriational Commission 
. Article 18 · 
:establishment, tasks and competences 
(1) With a view to implementing the objecti11es andpro11isions of 
· this Con11entio·n the. International Commission lor. the Protection. of 
the  Danube River. referred to in this  Conv'"entio~ as International : 
Commission: shall be established: The Contracting Panies shall 
cooperate iri the framework of the International Commission. For 
· implementing the obligations of the Contracting Panies pu·rsuant 
. to  Anicles 1 to 18 the  International Commission elaborates pro-
posals and recommendations addressed to the Contracting Par-
' ties; 
(2) The structure and the procedures of the International Com· 
· mission  as  wen'  as its  competences  are  stipulated  in· detail  in 
Annex IV to  this Convention·constih!_ting the Statute of the Co":'-
mission. 
(3)  In addition to affairs explicitly entrusted to  the  International 
CommisSion is competent to deal with all other affairs the Com-
mission is entrusted with by mandate from the Contracting.Parties 
in the framework of Article 3 of this Convention. (4) Die Umsetzung von Beschlussen der lnternationalen,Kom· 
mission wird durch die Berichtspflichten der Vertragsparteien an 
die Kommission gemaB Artikel10 sowie durchdie Bestimmungen 
dieses Ubereirikommens betreffend die irmerstaalliche Grundlage 
und  Durchfuhrung  der  multilateralen  Zusammenarbeii  unter· 
stutzt.  ·· 
(5)  Die lntemationate Kommission pruft die aus der Durchfuh-· 
rung dieses O~ereinkommens  gewonnenen Er1ahrungen und un-
terbreitet, soweit zweckmar3ig,cden Vertragsparteien Vorschlage. 
die Anderungen oder Erganzungen dieses Otiereinkommens be-
treffen, ·oder erarbeitet die Grundlage fur die Schaffung weiterer-
Regelungen zum Schutz und zurWasserwirtschaft der Donau und 
der Gewasser ihres Einzugsgebietes. 
(6) Die lnternationale Kommission beschlieBt uber die Zusam-
menarbeit mit international  en und nationalen Organisationen oder 
mit anderen juristischen Personen, die sich mit dem Schutz und 
der Wasserwirtschaft der Donau und von Gewassem ihres Ein-
zugsgebietes oder mit allgemeinen Fragen des Gewasserschut-
zes und der Wasserwirtschaft belassen.oder sich hierfur interes-
sieren. Diese Zusammenarbeit ist darauf gerichtet, die Koordinie-
rung zu verstarken und Doppelarbeit zu vermeiden.  · 
,Artikel 19 
Obergangsbestimmungen betretfend. 
die Bukarester Deklaration  · 
Die  aufgrund  der  Deklaration  uber die  Zusammenarbeit  der 
Donaustaaten betretfend .die  Donauwasserwirtschaft,  insbeson-
dere zum Schutz der Donau gegen Verschmutzung, unterzeichnet 
am  13. Dezember 1985 (Bukarester Deklaration). von den Ver-
tragsparteien in den Expertengruppen fur Wasserqualitat, Hoch-
wassermeldung  und  -vorhersage  und  Was5erbilanz  geleisteten 
Arbeiten werden in den  R~hmen dieses Ubereinkommens uber-
tragen. 
TeillV 
Verfahrens- und SchluGbestimmungen 
Artikel 20 
Gultigkeit der Anlagen 
Die  Anlagen  I bis  V  bilden integrierende Bestandteile dieses 
Ubereinkommens. sie unterliegen insbesondere dem Artlkel 23. 
Artikel 21 
Bestehende und erganzende Obereinkommen 
Auf der Grundlage der Gleichberechtigung und Gegenseiligkeit 
passen die Vertragsparteien bestehende 'zweiseitige oder mehr-
seitige Ubereinkommen oder sonstige Vereinbarungen an, soweit 
dies  notwe·ndig  ist.  urn  Widerspruche  zu  wesentrichen  Grund-
satzen  dieses  Obereinkommens  _zu  beseitigen,  und  schlieBen 
erganzende Ubereinkommen oder sonstige Vereinbarungen ab. 
soweit dies angemessen ist. 
Artikel 22 
Konferenz der. Vertragsparteien 
(1) Die Venragsparteien treten auf  Empfehlung der lnternatio· 
nalen Kommission zusammen. 
(2)  Bei solchen Tretfen prufen dfe Vertragsparteien  in~beson­
dere politische Grundsatzfragen betreHend die Umsetzung dieses 
Ubereinkommens  aufgrund  des  Berichtes  der  lnternationalen 
Kommi~sion und  nehmen  geeignete  Empfehlungen  oder  se-
schlusse an. 
(3) Die Vertragspartei, deren Delegationsleiter als Prasident der 
lntemationalen Kommission tatig wird,  ubernimmt auch den Vor-
sitz bei solchen TreHen. 
(4)  The implementation of decisions taken by tne International 
Comm•ssion is supported through the obligations of the Contract· 
ing Parties for reporting Ia the Commission pursuant to Article 10 
as well  as through the  provisions of this Convention concerning 
the  domestic  basis  and  implementation  of  the  multilateral 
cooperation. 
{5) The International Commission· reviews experience acquired 
implementing this Convention and as appropriate submits propos-
als to the _Contracting  Parties concerning amendments or addi-
tions  to  this Convention  or prepares  the  basis  for  elaborating. 
further regulations on the protection and water management of the 
· Danube River and of waters within its catchment area. 
(6)  The  International Commission decides on  the cooperation 
with international and national Organizations or with oiher bodies, 
which  are  engaged  or  interested  in  the  protection  and  water 
management of the Danube River and of waters within its catch-
ment area or in general questions of ...;ater protection and water 
management. This cooperation is directed to enhancing coordina-




Works as pe'rtormed by the  Contracting 'Parties  in  the  frame-
work  of  the  Declaration  on  the  cooperation  of  the  Danubian 
Countries on problems of the  D~nubian water management, in 
particular for the protection of the Danube River against pollution. 
· signed on 13 of December 1985 (Bucharest-Declaration). by the 
working groups on  water quality,  tlood information and forecast 
and water balance are transferred to the  framework of this Con-
vention. 
Part IV 
Procedural and final clauses 
Article 20 
Validity of the Annexes 
Sul;>ject  to Article 23. the Annexes I to  V form  integral parts of 
this Convention.  ·  ' 
Article 21 
Existing and supplementary agreements 
The Contracting Parties on the basis of equality and reciprocity 
shall adapt existing bilateral  or multilateral agreements or other 
·arrangements. wl:lere  necessary to  eliminate contradictions with 
basic  principles  of  this  Con~eniion.  and  shall  enter  into  ·sup-
plementary  agreements  or  other  arrangements  where  appro-
priate. 
Article 22 
Conference ot the Parties 
(1 J The Contracting Parties shall meet upon recommenda_tion 
by the  lnte~national Commission.  · 
(2)  At such meetings the Contracting Parties shall in  particular 
review policy issues concerning the implementation of this Con· 
vention upon the report of the International Commission, and shall . 
adopt appropriate recommendations or decisions. 
(3)  The Contracting Party whose head ol delegation acts as 
· President of the lnternatian·af Commission shall also play the part 
of the Chairperson of such meetings. (4)  Die  Konlerenz  der  Vertragspane•en  ist  dafur  zustandig, 
Empfehlung£m oder Beschli:isse unter der Voraussetzung zu  ver-
abschieden, daB nach ordnungsgemaf3er ·  Einladung die Deiega-
tionen von mindestens drei Viertel  aller Vertragsparteien anwe-
send  sind.  Sofern  in  diesem .Obereinkori'lmen  nichts  anderes 
besiimmt wird, bemuht sich die Konferenz der Vertragsparteien 
nach Kraft_en  urn eine Einigung durch  Konsens.  Sollie ein Kon-
sens nicht.erreichbar sein, so erklart der Vorsitz. daB aile Bemu-
hungen  urn_  e_ine  Einigung  durch  Konsens  ausgesch6pft  sinq. 
Nach einer derartigen Bekanntmachung kann  eine Empfehlung 
oder ein 8eschlul3 nur mit einer Vierfunftelmehrheit der anwesen· 
den und abstimmenden Vertragsparteien angenommen werden. 
(4.)  The Conference of the Parttes is competent to pass recom-
mendations or dedstons provided that alter regular invitation the -
_  delegations from at least thre·e  quarters of ail Contracting Parties 
are present.  Unless  otherwise  provided .,in  this  Convention. ·the 
· Conference of the Parties shall mal:ce every effort to reach agre;; 
ment by consensus.  Should  consensus  not  be  attainable,  the 
Chairperson shall declare that all eHorts at reaching agreement by 
consensus have been exhaustedc After such an announcement a 
recommendation  or decision  shan· be  adopted  by .a  four  fifths 
majority of the  Contractin~ Parties present and voting.  -
.  . 
(5)  Der 8eschlul3 wird am ersten Tag  des elften Monats, der ·  (5) The decision shall become binding -cin  the.  first day" of the 
dem  Zeitpunkt seiner Annahme  folgt.· fur  aile  Vertragsparteien  . eleventh month follow[ng the date of-its adoption for ail Contract-
verbindlich, die fUr  ihn gestimmt und den Exekutivsekreta'r nicht  ing Parties that voted for it and have·not within that period notified 
innerhalb dieser Zeitspanne schriftlich davon in Kenntnis gesetzt  the Executive Secretary in  writing that they are unable to accept 
· haben, daf3 sie nicht in der Lage sind, den Beschlul3 anzunehmen.  the decision. However. such notification may be withdrawn at any 
Eine  5olche  Notifikation  kann  jedoch  jederzeit  zuruckgezogen  time; the  withdrawal shall oecome eHective upon receipt by the 
werden: die Zuruckf:lahmewird mit der Entgegennahme durch den  , . Executive ·Secretary.  Such  a  decision  shall  become binding  on 
Exekutivsekretar  wirksam.  Ein  sorctier  BeschluB  wird  tdr  jede_  any  other  Contracting· party  which  has  notified  'the  Executive 
andere  Vertragspartei ' verbindlich.  die  den·  Exekuiivsekretar  Secretary in  writing that it is· able to accept the decision from the 
sctiriftlicti davon in Kenntnis gesetzt hat, daB sie in der L<ige  ist,  moment of the receipt of that notification-or on the first day_of the· 
den. BeschluB vom Zeitpunki des Erhalts dieser Notifizierung an  eleventh month following the date. of the adoption of the decision. 
oder ar11~ersten Tag des elften Monats, der dem Zeitpunkt seiner  whichever is later.  ~ 
Annahme folgt. anzunehmen. je nachdem, was spater eintritt. 
J6) Falls jedoc.h die Empfehlung oder der Beschlul3 finanzielle 
Folgewirkungen haben solite. so kann die Empfehlung oder der 
Beschluf3 nur ll)_it Konsens angenommen werden. 
Artikel.23 · 
_  Anderungen des Obereinkommens 
Das Ob.ereinkommen wird'auf !o.tgende Weise ge·and.en: 
(1) Jede Vertragspartei kann eine Anderung dieses Obereinkom-
mens vorschlagen. Der Wortlaut der vorgeschl_agenen  Anderung 
wird  den Venragsparteien gemeinsam mit dem Vorschlag.  eine · 
Konferenz  der  Vemagsparteien  einzuberufen.  vpni  Depositar 
-schrittlich ubermittelt.  - ' 
(2)  Wenn mindestens drei Viertel  der Vertragsparteien den Vor· 
schlag iur Abhaltung  einer Konferenz  der  Vertragsparteien  un-
terstiitzen. beruft der Depositar binnen sechs Mona  len die Konfe-
_renz der Vertragsparteien am Sitz der lnternationalen Kommission 
ein, 
(3) Die Annahme einer Anderung auf der ·Kanferenz der Venrags-
. paneien eriordert Konsens. · 
·(4) Die angenommene Ande~ung  wird von der De-posit~rregierung 
den Vertragsparteien  zur Rati!ikation. Annahme  oder Genehmi· 
gung  vorgelegt.  Die  Ratifikation,  Annahme  oder Genehmigung 
wird der Depositarregierung schriftlich notifiziert.  ·  · 
(5) Die Anderung tritt  tur jene Vertragsparteien, die sie  ratifiziert. -
angenofTimen  oder  genehmigt h·aben.  am dreif3igsten Tag nach 
dem Zeitpunkt in Kratt_.'  zu dem die Depositarregierung die Noti!i-
kation ihrer Ratifikation; Annahme oder Genehmigung von minde-
stens Vieriiinftel der Vertragsparteieh empfangen hat. Damich trill 
_die  Anderung fur jede ~ndere Vemagspartei am dreif3igstr.n Tag 
nach dem Zeitpunkt'in Krafl, zu  dem die betreHende Vertragspar-
tei  ihre Urkunde uber die Ratifikation,  Annahme oder Genehmi-
gung·der Anderung. hinterregt hat. 
(6) Die Anlagen.( II  und Ill k6nne·n von der lntemationalen Kom· 
mission gemaf3 Artikel 5 ihres Statuts geandert werden.: . 
Artikel 24 
Beilegung vo.n  Streitigkeiten 
·(l) Wenn ~ischen  zwei.'oder metireren Vertragsparteien Strei-
tigkeiten uber  die Auslegung oder die Anwendung dieses Oberein-
kommens  entstehen,  suthen diese  Parteien  im. Ve.rhandlungs· 
wege  ode'r  durch  irgendein  anderes.  iur die Streitparteien  an-
nehmbares Mittel der Streitbeilegung  e_ine  L6sung,  gegebenen-
falls mit Unterstutzung der lnternationalen Kommission. 
(6)  If.  however,  the  recommendation  or  dec,sion  would. have 
financial  implications,  the  recom~endation or 'decision  shall  be·-
adopted only by consensus. 
Article 23 
Amendments._to the Convention· 
The Convention shan be  af!iended as follows: 
( 1) Any  Con'tracting  Party  may propose an  amendment  to  this 
Convention. The  text  of  the  proposed amendment'together V!ith 
the  proposal  to  corwene  a  Conference  of  the  P~uiies ·shall be.-
commuriic,ated  to  the  Contracting  Parties  by _t1:1e  Depositary  in 
writing.  ' 
(2) If at least three quarters of the Contracting Parties .support the 
proposal to  convene a Cpnference of the  Parties the  Depositary 
shall convene the Conference of  the Parties within six months at 
the seat of  the  lnteinational Commission. 
(3)  'file  adoption  o!  an  amendment  at  the  Conference· of  the  · 
Contracting Parties requires consensus. 
(4) The adopted amendment-shall be submitted by. the Depositary 
Govern-~ent to the Contracting Parties for ratification, acceptance 
or approval.  Ratitication-.  acceptance ar·approval or  the  amend-· 
ment shall be. notified to  the Depositar1 Government in  writing. 
(5) The  amendmeni shall  enter into force  forthose Contracting 
· p·arties which have ratified, accepted or approved it on the thirtieth 
day al1er  receipt by  the  Depositary Government of  notification of 
its ratification. acceptance or approval by at least four fifths at the 
Contracting  Parties.  Thereafter  the  amenament  shall  enter into 
force for any other Contracting Party on the thirtietti day after that 
Contracting  Party  has  deposited  its·  instrument  of.  ratification. 
acceptance or approval of the amendment. 
·  (6) The Annexes I; II and Ill may be· ameiJ_ded, by the lnterpational 
Commission ih accordance with Article 5 of its Statute. 
Article 24 
Settlement of disputes 
·(l) If a dispute arises between two or more Contracting Parties 
about  the  interpretation  or  application  of  this  Convention,  they 
shall  seek a  sol_ution  by  negotiation· or by  any other means of 
dispute  settlement  acceptable  to  the  parties  to  the  dispute.  if' 
appropriate· with assistance by the l1:1ternational Commission. 
./LS (2) 
a)  Wenn die Stre1tparteien die Streitigke1t nichl gemarl Absatz  1 
dieses  Artikels  innerhalb  eines  angemessenen  Zeitraumes 
be11egen  konnen.  der  jedoch  nicht  mehr  als  zwoll  Monate 
betragen darl,  nachdem die  lnternationale Kommission  von 
einer Streitpartei Ober die Meinungsverschiedenheit in Kennt-
nis gesetzt worden ist. soli die Streitigkeit einem ~er  lolgenden 
Mittel  der friedlichen  Beilegung -zu  bindender  Entscheidung 
vorgelegt. werden: 
lntemationaler Gerichtshof; 
Schiedsgericht gemaf3 Anlage V dieses ObereinkommeflS. 
b)  Bei der Ratifikation, 'Annahme, Genehmigung oder beim Bei-
tritt  zu  diesem  Obereinkommen oder jederzeit danach kann 
eine Vertragspartei dem Oepositar schriftlich erklfuen, daf3 sie 
im Hinblick auf eine nicht nach Absatz 1 dieses Artikels beige-
legte Streitigkeit eines oder beide der in Buchstabe a dieses 
Absatzes genannten Mittel der Streitbeilegung anerkennt. 
.  . 
c)  Werm die Streitparteien beide in Buchstabe a dieses Absatzes 
genannten Mittel der Streitbeilegung anerkannt haben. so wird 
die Streitigkeit dem lnternationalen Gerichtshof vorgelegt, so-
fern die Parteien nichts anderes vereinbaren. 
d)  Wenn die  Streitparteien nicht dasselbe der in  Buchstabe  a 
dieses Absatzes  genannten Mittel. der Streitbeilegung aner-
kannt haben. wird die Streitigkeit einem Schiedsgericht vorge-
legt.  · 
e)  Von eirier Verlragspartei, die keine Erklarung gemaf3 Buchsta-
be b  dieses  Absatzes abgegeben  hat oder deren  Erklarung 
nicht  mehr  wirksam  ist.  wird . angenommen.  daB  sie  das 
Schiedsgericht anerkannt hat. 
Artikel 25 
Unterzeichnung 
Oieses Ubereinkommen liegt fur Donaustaaten. die volleh An-
spruch auf die Rechte und Privilegien von Mitgliedern der Verein-
ten Nationen gemaB der UN-Charta haben. sowie fur die Europai-
sche Gemeinschaft und jede andere Organisation der regionalen 
Wirtschat1sintegration,  der solche Mitgliedstaaten die Zustandig-
ke_it  fur die durch dieses Ubereinkommen bestimmten Angelegen-
heiten ubertragen haben.  in ·sofia am  29. Juni 1994 zur Unter-
zeichnung auf. 
Artikel 26 
Aatifikation, Annahme oder Genehmigung 
Dieses Ubereinkommen bedarl der Ratitikation. Annahme oder 
Genehm1gung.  Die  Ratifikations-.  Annahme- oder . Genehmi.· 
gungsurkunden werden bei der Regierung von  Rumanien hinter-
legt, die als Depos1tar  fur dieses Ubereinkommen latig wird. 
Artik_el  27 
lnkratttreten 
Oieses  Ubereinkommen  trill  am  neunzigsten  Tag  nach  dem 
Zeitpunkt der Hi[lterlegung der neunten Ratifikations-. Annahme-. 
Genehmigungs- oder ·  Beitrittsurkunde· in  Kraft.  Fur aile  Staaten 
oder  Organisationen  der  regionalen  Wirtschaftsintegration.  die 
dieses Ubereinkommen nach der Hintertegung der neunten Rati· 
fikations-. Annahme-·.  Genehmigungs- oder Beitrinsurkuode rati· 
fizieren.  annehmen.  genehm1gen  oder ihm  beitreten. tritt  dieses 
Ubereinkommen am  neunzigsten  Tag  nach  dem Zeitpunkt  der 
Hinterlegung der Ratifikations-. Annahme-. Genehmigungs- oder 
Beitrittsurkunde durch den betreffenden Staat oder die betreffen" 




(a)  If the parties to the dispute are not able to settle the dispute in 
accordance with paragraph 1 of this Article within a reason-
able time but not more than twelve months after the Interna-
tional Commission has been ncitifi.ed about the dispute by a 
party tel  the dispute, the dispute shall be submitted for com-
pulsory decision to one of the  following  means ol peaceful 
settlement:  ·  · 
- the  lntern~tional Court ol Justice: 
arbitration in accordance with An'nex V to this Convention. 
(b)  When  ratifying,  accepting,  approving  or  acceding  to  this 
Convention or at any time ther-eafter a Contracting Party may 
declare in writing  to  the  Depositary that.  for  a  dispute not 
resolved  in  accordance with paragraph  1  of  this  Article,  it 
accepts one or both means of dispute settlement referred to 
in subpar?- (a) of this paragraph. 
(c)  If  the parties  to  the  dispute have acc;:epted  both means or 
dispute settlement referred to in subpara (a) of this paragraph 
the  dispute shall be submitted to  the International .Court of 
Justice. unless the parties agree otherwise. 
(d)  II  the  parties  to  the  dispute  have not accepted  the  same 
means of dispute settlement referred-to in subpara (a) of this 
paragraph, the dispute shalt be submitted to  the arbitration. 
(e)  A  Contracting  Party  which  has not  made a  declaration  in 
accordance  with  subpara  (b)  of  this  paragraph  or whose 
declaration is no longer in force  is  considered  to  have ac-
cepted the arbitration. 
Article 25 
Signature 
This Convention shall be open for signature oy  the Danubian 
States fully entitled to the  rights and privileges of membership in 
the United Nations according to ttie UN Charter as well as by the 
European Community and any other regional economic integra-
tion  organisation.  to  which such States as their members have 
transferred competence over matters governed by  this Conven-
tion at Sofia on  29 June 1994. 
·Article 26 
Ratification, acceptance or approval 
This Convention shall be subject to ratification.  acceptance or 
approval. The instruments of  ratification. acceptance or approval 
shall be  deposited with  the Government of  Romania  which shall 
act as the Depositary of this Convention. 
Article 27 
Entry into force 
This  Convention  shall  enter  into  force  on  the  ninetieth  day 
following the date of deposit of the ninth instrument of ratification. 
acceptance.  approval  or accession.  For  each  State ·or  regional 
economic integration organisation ratifying, accepting. approving 
or  acceding  to  Uiis  Convention alter  the  deposit  of  the  ninth 
instrument of ratification. acceptance, approval or'accession, this 
Convention shall enter into force on the nintieth day after deposit 
by such State or regional economic integration organisation of its 
instrument of ratification. acceptance. approval or accession. 
Article 28 
Accession, participation 
{1)  Ein  Staat  oder  eine  Organisation  der  regionalen  Wirt- (1)  A  State or  regional  economic  integration organisation  as 
schaftsintegration, wie in Artiket 25 dieses Obereinkommens ge- - referred to in Article 25 of this Convention, which has not signed nannt.  der/die  dies~s. Obereinkommen  nicht · unterzeichnet ha!; 
kann diesem Ubereinkorr\men beitreten. ·Die Beitrittsurkunde wird 
· beim Depositar hinteriegi.  · · 
(2} Die Vertragsparteifm konnen einvemehmlich jeden anderen 
Staat oder jede Organisation· der·regionalen Wirtschaftsintegra-
tion einJaden. diesem Obe.reinkom.men beizutreten oder in diesem 
mit konsultativem Status mi!zuwirken. ·  · 
Artikel29 
Rucktritt 
Nach. Ablaut von .hint  Jahren  nach  dem  Zeitpunkt,  zu  dem 
.  dieses Ob.ereinkommen  fiir eine Vertragspartei in Kraft ·getreten 
ist,  kann  diese  Partei  jederzeit  durch  eine  an  den  Depositar 
gerichiete  schrittliche  Notifikation  von  diesem  Obereinkommen 
zuriicktreten. Ein solcher ·Riicktritt wird ein Jahr nach dem Zeit.: 
punk! wirksam.  zu  ·dem  die  Notifikation  beim  Depositar  ei~ge- f 
gangen ist 
Artikel30 
Funktionen des Depositars 
Die Depositarregierung iibt di~ Funkti6n des Depositars dieses 
· Ubereinkommens a:us, insbesondere informiert der Depositar die 
Vertragspaiteien:  -
a)  iiber:die Hinterlegung von Ratifikations-, Anriahme-, Geneh-
migungs-.  Beitrins- oder  Riicktriltsurkunden  oder .  uber son-
stige Mitteilungen,  Erklarung~n Ut1d  Urki.mden,. soweit seiche 
in  diesem· Obereinkommen ·vorgesehen sind; 
ttiis Convention may accede to this Convention. The instrument or 
accession shall be ·deposited with the Depositary. 
(2) Contracting Parties may unanimously invite any other State 
or regional  economic integration organisation to  accede to  this 
Convention. or_ to participate in it with a  consultative status. 
Article 29 
Withdrawal 
At any time after five years from the date on which this Conven-
tion has come in,to force with respect to a Party,  that Party may 
withdraw from this Convention by written notification to  the Depo-
sitary.  Any such withdrawal  shall take effect one year after the 
date of the  receipt of,the notification by the Depositary.  · 
Article 30 -
. Functions of the Depositary. 
The. Depositary  GovellJment  shall  perform  the  functions  of 
Depositary of this Convention, in part-icular,  the  Depo~itary shall 
inform the Contracting Parties: 
(a)  of .the deposit of instruments of ratification, acceptance. ap-
proval or accession, of withdrawal or  of any other information, 
declarations· and  instruments  as  are  provided  for  in  this 
Convention; 




Die Urschrift dieses Obereinkommens, dessen. deutscher und 
englischer Text gleichermaBen verbindlich ist, wird bei der Regie-
rung von Rumanien hinterfegt, die den  Vertrag~parteien beglau~ 
_bigte  Abschriften derselben iiberfTiitlelt. 
.  .  . 
. · Zu  Urkund  dessen  hab~n die_ hierzu  von  ihren ·betretfenden 
Regierungengeh6rig befugten Unterzeichneten das Obereinkom-
men.uber die Zusammenarbeit zum Schutz und zur vertraglichen 
Nutzung  der. Donau  (Donauschutzubereinkommen)  unterschrie-
ben.  I 
Gescheheri zu  Sofia am 29. Tag des Juni 1994. 
Article 31 
Authentic texts,· Depositary 
The original of this Convention, of which _the  English and Ger-
man texts shall be equally authentic, shall be deposited with the 
Government of Romania which shall send certified copies thereof 
to·the Contracting Parties. 
In witness whereof the undersigned, being duty authorised by 
their  respective  Governments.  have  signed  the  Convention on 
Cooperation for the Protection and-Sustainable Use of the Danube 
River (Danube River Protection Convention).  · 
Done at Sofia on th-e  29~ day of June 1994. Anlage 1· 
Teil 1 
Stand der Technik 
1.  Die Anwendung des Standes der Technik betont die Anwen-
. dung der ablallfreien Technologie. falls eine solche verfugbar 
ist. 
2.  Unter dem Beg rift .Stand der  Technik" ist der neueste Stand in 
der Entwicklung (Kenntnisstand) von Verfahren, Einrichtungen 
oder Betriebsmethoden zu verstehen, welche die praktische 
Eignung  einer bestimrriten Mal3nahme  zur Begrenzung von 
Einleitungen, Emissionen und Abfall  zum  Ausdruck bringen. 
Bei der Prufung der Frage, ob miteinander in Zusam·rnenhang 
stehende  Verfahren,  Einrichtungen  und  Betriebsmethoden 
den  Stand  der  Technik  im  allgemeinen  oder .in  speziellen 
Fallen darstellen,  linden folgende Punkte besondere Beach· 
tung:  · 
a)  vergleichbare Vertahren, Einrichtungen oder Betriebsme-
thoden  •. die in jungster Zeit erfolgreich getestet wurden; · 
b)  technische  Fortschritte  und  Neuerungen  in  den. wissen-
schaftlichen  Erkenntnissen  und  im  wissenschaftlichen 
Verstandnis; 
c)  die wirtschaftliche Durchfuhrbarkeit solcher Techniken; 
d)  Zeitbeschrankungen fUr die lnstallierung sowohl in neuen 
als auch in_bestehenden Anlagen; 
e)  Art und Umfang der betretfenden Einleitungen und Emis-
sionen. 
3.  Hieraus folgt,  da/3  sich das, was den .Stand der Technik" fur 
ein  bestimmtes  Verfahren  ausmacht,  im  Laufe  der Zeit  im 
Lichte  technischer  Fortschritte.  wirtschaftlicher und sozialer 
Faktoren  sowie  im  Lichte  von  Neuerungen  in  den  wissen-
schaftlichen  Erkenntnissen  und  im  wissenschaftlichen  Ver-
standnis andert. 
4.  Falls die 8egrenzung  der Einleitungen und  Emissionen. die 
durch Anwendung des Standes der Technik erzielt wird, nicht 
zu  fUr  den  Umweltschutz  annehmbaren  Ergebnissen  fUhrt. 
sind zusatzliche Mal3nahmen zu·ergreilen. 
.s:  Der  8egriff  .Techniken·  schlie/31  sowohl  die  angewendete 
Technologie, als auc!1 die Art und Weise ein. in der die Anlage 




1.  .Beste Umweltpraxis" bedeutet die Anwendung der geelgnet-
sten Kombination von sektoralen Umweltschutzkontrollstrate-
gien und ·maf3nahmen. 
2.  8ei der·Entscheidung daruber. welche Kombination von Ma13-
nahmen im allgemeinen oder in Einzelfallen die beste Umwelt· 
praxis  darstellt,  sollte  folgendes  besondere  Beachtung  lin-
den: 
das Vorsorgeprinzip: 
die Umweltgefahren durch das Produkt sowie durch des-
sen Herstellung. Verwendung und schliel31iche Entsorgung 
(Verantwortungsprinzip): 
der Ersatz durch we.rliger verunreinigende Verlahren 'oder 
Stolte und die Einsparung von Ressourcen einschliei3Hch 
Energie (Minimierungsprinzip): 
der Umlang der Verwendung: 
Annex 1 
Part 1. 
Best available techniques 
1.  The use of the best available techniques shall emphasize ·the 
use of non-waste technology, if available. 
2.  The term "best available techniques" means the latest stage of 
development (state of the art) of proceSses. of facilities or of 
methods of operation which indicate the practical suitability of 
a  particular measure  for  limiting discharges.  emissions and 
waste. In determining whether.a set of processes. facilities and 
methods of operation constitute the best available techniques 
in general or individual cases, special consideration shall be 
given to: 
(a) comparable processes. facilities or methods of operation 
which have ;ecently been successfully tried out: 
(b)  technological  advances and· changes  in  scientific  know-
ledge and understanding; 
(c)  the economic feasibility of such techniques; 
(d) time limits for installation in  both new and existing plants; 
(e)  the  nature and  volume  of  the discharges and  emissions 
concerned.  ·  ' 
3.  It therefore follows that what is "best available techniques" for 
a particular process will change with time in the light of techno-
logical  advances.  economic  and  social  factors.  as  well  as 
changes in  scientific knowledge and understanding. 
/ 
4.  If the reduction of discharges and emissions resulting from the 
use of best available techniques does not lead to environment· 
ally acceptable  results,  additional measures have to be ap-
plied. 
5.  The term "techniques~ includes both the  techno~ogy used and 
the  w.ay  the  installation is  designed. built.  maintained.  oper-
ated and dismantled.  . 
Part 2 
Best environmental practice 
1.  Best environmental practice means the opplication of the most 
appropriate  combination  of  sectoral  environmental  control 
. strategies and measures. 
2.  In  determining what combination of measures constitute best 
environmental practice. in general or individual cases, particu-
lar consideration should be given to: 
the precautionary principle: 
the environmental hazard of the product arid its production, 
use and ultimate disposal (principle or responsibility): 
the substitution  by less polluting activities or substances 
and saving resources including energy (principle of mini· 
mising);  · 
the scale of  use: det mogliche  Nutzen. oder mogliche  Nachte1le  durch  Er-
satzstoffe oder -aktivitaten: 
Fortschritte  unCI  Neuerungen  in  den wissenschaftlichEin 
Erkenntni5Sen und im wissenschaftlichen Verstiindnis; 
_  Fristen fur die Umsetzung: 
soziale und wirtschaftliche Faktori:m. 
3.  Hieraus folgt,  daB sich die beste  Umweltpraxis fur  eine be-' 
slimmte Quelle von ·  Auswiikungen im  Laufe der Zeit ange-' 
sichts  technischer  Fortschritte,  wirtsehaftlicher und sozialer 
Faktoren sowie angesichts von  Neuerungen in  den wissen-
schaftlichen  Erkenntnissen  und  im  wissenschafttichen· Ver-
standnis andert. 
4.  Falls die Verringerung von Auswirkungen, die aus der Anwen-
dung der besten  Umwellpraxis erzielt wird; nicht zu  fur den 
Umweltschutz annehmbaren Ergebnissen fuhrt, sind zusatz-
liche Mar3nahmeri zu ergreifen und ist_ die beste Umweltpraxis 
neu zu  formulieren •. 
/ 
the potential environmental benefit or penalty of  substit~te 
materials or activities: 
.  . .  -
advances  and  changes  in  scientific  knowledge  and  un-
derstanding: 
time limits for implementation; 
social and _economic_implication. 
· 3.  It  therefore  follows that  best  environmental  practice  for  a 
particular source of impacts will change with time in the light of 
technological advances, economic and.social factors, as .well 
as changes in scientific knowledge and understanding. 
4.  If  the  reduction  of  impacts  resulting  from  the  use  of  best 
_environmental  practice does not lead to  environmentally ac-
ceptable resylts, additional measures have -to be applied and 
.- best environmental practice_ redefined. lndustrielle Branchen 
und gefahrliche Stoffe 
Anlage II 
Teil 1: Liste von industriellel"! Branchen und Betrieben: 
1.  lm Bereich Warmeerzeugung, Energie und Bergbau: 
a)  Behan.dlung  von  Rauchgasen  und  Abluft,  Schlacken. 
Kondensaten aus Feuerungsanlagen; 
b)  Kuhlsysteme; 
c)  Kohle· und Erzaufbereitung: 
d)  Kohleveredlung und -wertstoffgewinnung, Brikettierung; 
· e)  Herstellung von Hartbrandkohle, Aktivkohle, Ruf3. 
2.  lm Bereich Steine und Erden, Baustotfe, Glas und Keramik: 
a)  Herste!lung  von Faserzement und Faserzementerzeug-
nissen:· 
b)  Herstellung und Verarbeitung von Glas. Glasfasern, Mi· 
neralfasern: 
c)  Herstellung.  keramischer Erzeugnisse. 
3.  lm Bereich Metal!: 
a)  Metallbearbeitu.ng und Metaltverarbeitung: 
Galvaniken,  Beizereien,  Anodisierbetriebe,  Bruniere-
reien,  Feuerverzinkereien.  Hartereien,  Leiterplattenher-
stellung, Batterieherstellung  •. Emaillierbetriebe. Mechani· · · 
sche Werkstatten. Gleitschleifereien; 
b)  Herstellung  v6n  Eisen  und  Stahl  einschlief31ich  Gief3e-
reien; 
c)  Herstellung von Nichteisenmetallen einschlief3!ich Gief3e· 
reien; 
d)  Herstellung von Ferrolegier.ungen. · 
4.  lm  Bereich anorganische Che.mie: 
a)  Herstellung von Grundchemikalien; 
b)  i-lerstellung von Mineralsauren. Basen,·Salzen; 
c)  Herstellung  von  Alkalien,  Alkalilaugen .und  Chlor durch · 
Alkalichloridelektrolyse; 
d)  Herstellung von rriineralischen Dungemitteln (auf3er Kali), 
phosphorsauren Salzen. Futterphosphaten; 
e)  Herstellung. von Soda; 
f)  .  Herstellung von Korund; 
g)  Herstellung  von  anorganischen  Pigmenten.  Mineralfar-
ben; 
·h)  _Herstellung  von Halbleitern. Gleichrichtern. F.otozellen: 
i)  Herstellung  von  Sprengmitteln  einschlief3lich  Pyrotech· 
nik; 
j)  Herstellung hochdisperser Oxide; 
k)  Herstellung von Bariumverbind~ngen. 
5.  lm Bereich organische Chemie: 
·a)  Herstellung von Grundchemikalien; • 
b)  Herstellung von. Farbstoffen. Farben, Anstrichstotfen: 
c)  Herstellung und Verarbeitung von Chemiefasern: 
d)  Herstellung und Verarbeitung von Kunststoffen, Gummi. 
Kautschuk: 
e)  Herstellung von halogenorganischen Verbindungen: 




and hazardous substances 
Part 1: List of industrial sectors and industries: 
1.  In  the heat generation, energy, and mining sectors: 
(a) Treatment of flue gases and exhaust air. slags, conden-
sates from combustion plants; 
(b)  Cooling systems: 
(c)  Coal preparation. ore preparation: 
(d)  Upgrading of coal and recovery of coal by-producis. bri-
quetting; 
(e) Manufacture of woody lignite, activated carbon, soot. 
2.  In  the stone and earth· industry. the building materials, glass 
and ceramics sectors: 
(a)  Manufacture of fibrous cement and fibrous  cement pro-
ducts; 
(b)  Manufacture and processing of glass. glass fibres, min-
eral fibres; 
(c}  Manufacture of ceramic products. 
3.  In the metals sector. 
(a)  Metal working and processing: electroplating shops, pick-
ling plants, anodic oxidation plants, burnishing plants. hot 
galvanising plants. hardening shops, printed circuit board 
manufacture.  banery  manufacture.  enamelling  works, 
mechanical workshops, slide polishing snaps: 
(b)  Manufactu.re of iron and steel, including foundries; 
(c)  Manufacture of non-ferrous metals. incluaing foundries; · 
(d)  Manufacture of ferro-alloys. 
4.  l.n  the inorganic chemistry sector: 
(a} Manufacture of basic chemicals; 
(b)  MC!nufacture of m.ineral  acids. bases. salts: 
(c)  Manufacture.  of alkalis. alkali lyes and chlorine using alkali 
chloride electrolysis;  · 
(d)  Manufacture of mineral fertilizers (excluding pota.sh ferti· 
lizers), phosphoric acid salts, phosphates for feedstuffs; 
(e)  Manufacture of sodium carbonate;  -
(f)  Manufacture of corundum: 
. (g)  Manufacture of inorganic pigments. mineral pigments; 
(h.)  Manufacture of semi-conductors. rectifiers. photoelectric 
·  cells; 
(i)  Manufacture.of explosives. including  pyrotechnics; 
UJ  Manufacture of highly disperse oxides: 
(k)' Manufacture of. barium compounds. 
5.  In the organic chemistry sector: 
(a)  Manufacture of basic chemicals; 
(b)  Manufacture of dyes. pigments._paints: 
(c)  Manufacture and processing of man-made fibres; 
(d)  Manufacture and processing of plastics. rubber, caoutc· 
houc: 
(e)  Manufacture of organic halogen compounds; 
(!)  Manufacture of organic explosives, solid fuels: g)  Herstellung von Leder-. Papier-. Texiilhillsmitteln;  .  . 
h)  Herstellung von Arzneimitteln: 
i) .  Herstellung von Bioziden: 
i)  .Herstellung  von  Rohstolfen  fUr  Wasch- und·  Reini· 
gungsmittel: 
k)  Hersteilung von Korperpllegemitteln: 
I) ·  Herstellung von Gelatine, Hautleim, Klebestoffen. 
6.  lm Bereich Mineralol_ und synthetische Ole: 
a) · Minerall:ilverarbeitung,  Herstellung  und 
Mineralolprodukten,  Herstellung  von 
stoffen: 
Veredlung  von 
Kohlenwasser-
b)  RuckgewlnniJng  von  61  . aus  61-Wassergemischen. 
Em~lsionsspaltanlagen, Altolaufbereitung: 
c)  Herstellung von synthetischen O~en. 
7.  lm  Bereich  Oruckereien.  Reproduktionsanstalten;  Oberlla· 
chenbehandlung und Herstelli.mg von bahnenlormigen Mate-
rialien aus Kunststoffen sowie sonstige Formen der Verarbei-
tung vori Harzen und Kunst~toffen:  · 
a)  Herstellung  von  Druck- und  gralischen Erzeugnissen, . 
Reproduktionsanstalten:  - -
b)  Kopier- und Entwicklungsanstalteri: 
c)  Herstellung von Folien. Bild- und Tontragem: 
d)  Hei-stellung besctiichteter und getrankter Materialien. 
8.  lm Bereich Holz. Zellstoff und Papier: 
a)  Herstellung von Zellsto_ff.  Papierund Pappe; 
·b)  Herstellung_ und Bescllichtung von Holzfaserplatten. 
9.  1m .Bereich Textil, Leder und Pelze: 
a)  Textilherstellung, Textilveredlung; 
b)  Lederherstellung,  Lederveredlung,.  Lederfaserstoffher-
stellung, -Pelzveredlung;  · 
.  c)  Chemischreinigungen,  Waschereien •.  Putztuchwasche· 
reien, Wollwaschereien. 
10.  Sonstige Bereiche: 
a)  Verwertung, Behandlung; Lagerung, Umschlag und Abla· 
gerung  von  Abfallen  und  Reststoffen;  Lagerung,  Um- . 
schlag'und Abfullen von Chemikalien; 
b)  Medizinische und natu!Wissenschaftliche Forschung und 
Entwicklung,  Krankenhauser,:  Arztpraxen.  A6ntgeninsti-
tute, Laboratorien, technische Prufstande;  · 
c)  Technische Reinigungsbetriebe, Behalterreinigung; 
d)  Fahrzeugwerkstatten,  Fahrzeug~aschanlagen; 
e)  Wa~eraulbereitung; 
I)  M.aler- und Lackiererbetriebe; 
g)  Herstellung und Veredlung von pflanzlichen und 
· tierischen Extrakten; 
h)  Herstellung und Verwendung von Mikroorgaf)ismen und 
Viren mit in-vitro neukombinierten. Nu"kleinsikiren: 
i)  lndustrielle Bereiche. die radioaktive Substanzen einset-
zen (Nuklearindustrie). 
Teil  2:  Leitliste  von  getahrlich·en  Steffen  und  von  Slotf-
gruppen: 
A  .. Prioritare Stoffgruppefl 
a)  Schwermetalle und ihre Verbihdungen: 
b)  Organohalogene: 
(g)  Man~facture of  auxiliaries for leather. papermaking and 
textile produC1ion:  ·  · 
. (h) Manufacture of  pharmaceutic<JIS; 
(i)  Manufacture of.biocides; 
. (j)  Manufacture oi raw materials'for washing and cieaning 
agents; 
(k)  Manufacture of cosmetics: 
(I)  Manufacture.of gelatins, hide glue. adhesives. 
6.  In  the mineral oil and synthetic oils sectors: 
(a)  Mineral-oil processing, manufacture_· and_  refining of min-
eral oil products, manufacture of hydrocarbons;  · 
(b)  Recovery of ~il.fro'm oil-in-w.ater mixtures. demulsificiilion 
plants, recovery and treatment _of  waste oil: 
(c)  Manufacture of synthetic oils. 
7.  In  lhe printing ·plant, reproshop, sui-face treatment and plas-
tic-sheet manufacturing sectors, as well  as  other. for:ms  of 
processing resins and plastics: 
·(a) Manufacture  of _printing  and  graphic  products,  repro-
- shops; 
(b)  Printing laboratories and film-laboratories: 
(c)  Manufacture of  foils,  vision and sound carriers; 
(d)  Manufacture of coated and impregnated materials. 
8.  In  the wood, pulp and  paper sectors: 
. .  . 
(a)  Manufacture of pulp, paper and cardboard; 
(b)  Manufacture and coating of wood fibre board. 
9.  In the textile. leather and fur sectors:  · 
(a) Textile  ~anufacture. textile finishing; 
(b) Leather manufacture. leattier finishing, leather substitute 
. manufacture, fur finishing: 
(c)  Dr)- cleaning, laundries. polishing cloth washings, woolen 
·  material washings.  · ·  · 
10.  Other sectors: 
(a) Recycling,  treatment,  storage:  l.oading,  unloading  and 
depositing  of  waste  and  residual  materials:  storage. 
·loading, unloading and  transfer of chemicals;· 
(b)  Medical and scientific research and development. hospi, 
tals, doctors' practices.  radiology institutes. laboratories. 
testing rooms;  · 
(c)  Industrial  cleaning  businesses.  cleaning  of  industrial 
containers: 
(d) Vehicle workshops. vehicle washing facilities: 
_{e)  Water treatment: 
(f)  Painting and ·varnishing businesses: 
(g) Manufacture  and  processing  of  plant  and ·animal  ex-
tract!!: 
(h).  Manufacture  and  processing  of  microorganisms  and 
viruses with in-vitro· recombined nucleic acids: 
(i)  Industrial  sectors· applying  radioactive  substances  (nu-
·.  clear industry). 
Part  2: ·Guiding list of hazardous  substances _and  groups 
of substances: 
. A.  Priority groups of.substances 
(a)  heavy metals and their compounds; 
(b)  organohalogen compounds; • 
c)  organische Verbindungen von Phosphor und Zinn:  (c)  organiC compounds of phosphorus and hn: 
d)  Ptlanzenschutzminel,  Schiidlingsbekampfungsminel  (Fungi-
zide,  Herbizide,  lhsektizide,  Algizide)  und  Chemikafien  fur 
die  Konservierung  von  Holz,  Zeflstoff,  Papier,  Hauten  und 
Textilien: 
(d)  plant protection  agents." pesticides  (fungicides.  herbicides, 
insecticides. algicides) and chemicals used for the preserva-
tion of wood, cellulose. paper, hides and" textiles etc.;  '  . 
e)  Ole und Kohlenwasserstoffe auf Erdofbasis:  (e)  oils and hydrocarbons of petroleum origin; 
f)  andere orqanische Verbindungen mit spezielfer Schadwirkung 
auf die aquatische Umweft; 
(f)  other organic compounds especially l)armful to the aquatic 
environment; 
-
g)  anorganische Stickstoff- und Phosphorverbindungen;  (g)  inorganic nitrogen and phosphorus compounds; 
h)  radioaktive Substanzen einschlief31ich Abfalfe.  (h)  radioactive substances, including wastes. 
8. Einzelne gefahrliche Steffe  8.  Single hazardous substances 
Da  es  betrachtliche  Unterschiede  in  der Gefahrlichkeit  der in 
bestimmten  Stoffgruppen  enthaltenen·  Substanzen  gibt,  ist  es 
notwendig, auch auf einzelne Stoffe speziell hinzuweisen, welche 
in der Praxis eine vorrangige Rolle einnehmen konnen.  · 
As  there  are  considerable  differences  as  to  the  hazardous · 
character ol  the  substances  contained  in  certain .groups  it  is 
necessary also to  emphasize some single substances, which in 
practice can play a priortty role. 
Stoll 
1.  Ouecksilb~r 
2.  Cadmium 
3.  Kupfer 
4.  Zink 
5.  Blei 
6.  Arsen 
7.  Chrom 
8.  Nickel 
9.  Bor 
10.  Kobalt 
11.  Selen 
12.  Silber 
13.  Orine 
14.  HCH 
15.  DDT 
16.  Pentachlorphenol 
17.  Hexachlorbenzol 
18.  Hexachlorbutadien 
19.  TetrachlorkohlenstoH 
20.  Chloroform 
21.  Trifluralin 
22.  Endosulfan 
23.  Simazin 
24.  Atrazin 
25.  Tributylzinnverbindungen 
25.  Triphenylzinnverbindungen 
27.  Azinphos-ethyl 
28.  Azinphos-methyl 
29.  Fenitrothion 
. 30.  Fenthion 
31.  Malathion 
32.  Parathion 
33,  Parathion-methyl 
34.  Oichlor:vos 
35.  Trichlorethylen 
36.  Tetrachlorethylen 
37.  Trichlorbenzol 
38.  1  .2-'oichlorett:tan 
39.  Trichlorethan 
40.  Dioxine 
CAS-Nummer  Substances 
7439976  1.  Mercury 
7440439  2.  Cadmium 
7  440508  3.  Copper 
n.e.  . 4.  Zinc 
7  439921  5.  Lead 
7  440382  6.  Arsenic 
n.e.  7.  Chromium 
7  440020  8.  Nickel · 
n·.e.  9.  Boron 
n.e.  10.  Cobalt 
7782492  11.  Selenium 

























. 13.  Drins 
14.  HCH 
15.  DDT 
16.  Pentachloro~henol 
17.  Hexachlorobenzene 
18.  Hexachlorobutadiene 
19.  Carbontetrachloride 
20.  Chloroform 
21.  Trilluralin 
22:  Endosulfan 
23.  Simazine 
24.  Atrazine 
25.  Tritiutyltin-compounds . 
26.  Triphenyltin-compounds 
27.  Azinphos-ethyt 
28.  Azinphos-methyl 
29.  Fenitrothion 
30.  Fenthion 
31.  Malathion 
32.  Parathion 
33.  Parathion-methyl 
34.  Dichlorvos 
35.  Trichloroethylene 
36.  Tetrachloroethylene 
37.  Trichlorbenzene 
38.  Dichloroethane 1  .2 
39.  Trichloroethane 





































n.a. Anlage Ill 
_Generelle Leitlinien 
fUr Gewasserguteziele und -kriterien ") 
.  ·"'  . 
Fur spezielle Abschnitte· des  Donaustromes und  fur Obertla: 
· chengewasser  seines  Einzugsgebietes  entwickelte  Gewasser-
guteziele und _-kriterien scillen:  .  ._.  . 
a)  di~i Option auf Erhaltung  und~ wo erforderlich, Verbesserung 
der bestehenden Gewassergute berucksichtigen: 
b)·  aut die Verringerung der durchschnittlichen Schmutzfrachten 
unci Konzentrationen (besonders von gefahrlichen Stotfen) zu 
einem  bestimmten  Grad  innerhalb  einer  bestimmen:.Zeit· 
spanne abzielen: 
c)  · spe,zielle  Wasserguteanforderungen·  berucksichtigen  (Roh-
wasser fur Trinkwasserzwecke, Bewasserung etc.}: 
· d)  besondere Anforderungen im Hinblick auf empfindliche und 
speziell geschutzte Gewasser und deren l:Jmwelt  be~cksich· 
tigen, z. B.  Seen, Schutzgebiet__e  fur uferfiltriertes Wasser urid 
Feuchtgebiete; 
e)  auf  der  Anwendung  biologischer  Klassifizierungsmethoden 
und chemischer lndizes fur eine mittel· und langfrislige Ober· 
prufung der Erhaltur;g und  Verbesserung derGewassergute 
beruhen;  · 
f)_  den Grad berucksichtigery, zu  dem die Ziele  erreicht worden 
sind und zusatzliche Schu1zmaBnahmen in Einzelfallen erlor· 
derlich we·rden k6nnen. 
·)  GewcissergUteziele Und ·1t.ri1ei1en werden ;; de; Regel  •nd1vi~uetl enrwtCkeit und im 
einzetnen an oi~ vornerisct"'eoden Seding~ngen h•nsichthch bk<?systeme. Wasser· 
·  ressourcen und  ·~re Nutzung angepaOt. Oesnalb werden im Rahmen O•eses Ober· 
erni..ommens nur ~enerelle Leitlimen den Venragspane•Em an d•e  Hand geget>en. 
/ 
Annex Ill 
General guidance _ 
on water quality objectives· and criteria") 
Water  quality  objectives  and  .criteria  _developed  for  specific 
reaches of the  Danube  River  and  for surface  waters  within  its 
catchment area shall: 
(a)  Take  into  account  the  option  of  maintaining  and.  where 
necessary; improving the existing water quality; ·  · 
(b)  Aim at the reduction of average pollution loads and concen-
trations· (in  particular  hazardous  substances)  to  a··certain 
degree within a certain period of time:· 
(c)  Take into  ac~ount specific water quality requirements (raw  _ 
water for drinking-water purposes. irrigation, etc.); 
(d)  Take into account specific requirements regarding sensitiVe 
and specially ·protected waters  and. their environment.  e.g. 
lakes,  zones  for  the  protection  of  bank-filtered  water and 
·wetlands; 
(e)  Be  based  on  the  application  of  biological  classification 
methods and chemical indices for 1he ·medium- <liid long-term 
review of  water_quality maintenance: and improvement: · 
(!)  •.  Take into account the degree to which objectives are reached 
and additional protective ·measu_res  may be  required in indi· 
vidual cases.·  · 
. .  . .  . . 
"}  Water Quality  Obfectrves  ano cmen3 .as  a·  rule  are  I'!C'Jiv.a~arJy  ceveloped  and  in 
panteular adJuSted  to  the  pteva~Jing condrhons  as  ro  tne  e-cosystems.  the  water 
resourt:~ ana their IJII1izat,on.  Therefore in !lie tram~k  o!  mrs Conventlon only 
general gu,idelines are addressed to me Con:racting Pan1es Statut 
der lntemationalen Kommission 
fur .den Schutz der Donau 
Anlage IV 
Strukturen und Verfahren der lntemationalen Kommission wer-
den in Erganzung zu  Artikel  1  8 wie folgt geregelt: 
Artikel 1: Zusammensetzung 
(1) Die lnternationale Kommission setzt sich aus Delegationen 
der  Vertragsparteien  zusammen.  Jede  Vertragspartei  emennt 
h6chstens. flint  Delegierte  einschlief31ich  des  Delegationsleiters 
und seines Stellvertreters.  · 
(2)  Aui3erdem  kann jede  Delegation  die  fur die  Behandlung 
bestimmter  Fragen  erforderliche  Anzahl  von  Sachverstandigen 
hinzuziehen. deren  Namen dem Sekretariat der lnternationaten 
Kommission mitgeteilt werden. 
Artikel 2: Prasidentschatt 
(1) De; Vorsitz der lnternationalen Kommission wird durch die 
.  Vertragsparteien  abwechselnd_  in  alphabetischer  Reihenfolge 
(Englisch) fur  ein Jahr wahrgenommen. Die  Delegation, welche 
den Vorsitz innehat, benennt eines ihrer Mitglieder als Prasiden-
ten der.lntemationalen Kommission. 
(2)  Der  Prasident  spricht  ih  der  Regel  in  den  Sitzungen der 
lntemationalen Kommission .nicht fur· seine Delegation. 
(3) V'{eitere Einzelheiten betretfend die Prasidentschaft werden 
von  der  lntemationalen  Kommission  bestimmt  und  in  ihre  Ge-
schaftsordnung aufgenommen. 
Artike1_.3: Tagungen 
(1) Die lnternationale Kommission,tritt mindestens einmal jahr-
lich auf Einladung des Prasidenten an einem von ihm festzulegen-
den· Ort zu einer ordentlichen Tagung zusammen. 
(2) Aul3erordentliche Tagungen sind durch den Pn1sidenten auf 
Verfangen von  mind~stens drei Delegationen einzuberufen. 
(3) Zwischen den Tagungen der Kommission.konrien Beratun-
gen der Delegaiionsleiter stattfinden  .. · 
(4) Der Prasident schlagt die Tagesordnung vor. Diese schliel3t 
Berichte der Standigen Arbeitsgruppe und ihrer Experttimgruppen 
mit  ein.  Jede  Delegation  hat  das  Recht,  jene  Punkte  fur  die 
Tagesordnung  vorzuschlagen,  die  sie  behandelt  zu  sehen 
wunscht.  Die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte wird durch 
Mehrheitsbeschluf3 der lntemationalen Kommission festgesetzt. · 
Artikel 4: BeschluBfassung 
( 1) Jed  e. Delegation hat eine Stimme. 
(2) Urigeachtet der Bestimmungen des Absatzes 1 dieses Arti· 
kels  hat· die  Europaische  Gemeinschaft in  den  Bereichen  ihrer 
Zustandigkeit Anspruch auf eine Stimmenzahl, die der Zahl ihrer 
Mitgliedstaaten entspricht.  die  Vertragsparteien dieses Uberein-
kommens  sind.  Diese  Organisation  ubi ihr Stimmi'echt nicht  in 
Fallen aus, in  denen ihre Mitgliedstaaten das ihre ausuben. und 
umgekehrt  .. 
(3) Die lnternationale Kommission ist beschlul3fahig. wenn die 
Delegationen von mindestens zwei Dritteln der Vertragsparteien 
anwesend sind.  · 
(4)  Schriftliche Verfahren konnen unter von der Geschaftsord-




of the International Commission 
for the Protection of the Danube River 
Structures  and  procedures  of  the  International  Commission 
supplementary to. Article 18  shall be established as follows: 
Article 1: Composition 
(1) The lntern.ational Commission consists of delegations nomi-
nated by the Contracting Parties.  Each Contracting Party nomi-
nates five delegates at the utmost including the head of delegation 
. and his deputy.  · 
· (2) In addition each delegation may take the number of experts 
nece5s~ry for dealing with  special questions. whose names are 
communicated  to  the . Secretariat  of  the  International  Commis-
sion. 
Article 2: Presidency 
(1)  The Chair of the  International Commission is  held by the 
Contracting Parties in  turn  by alphabetical ·order (in  English) for 
one year. The delegation looking after the Chair nominates one of 
its members  to  become President  of  the  International Commis-
. sion. 
(2) The President as a rule does not take the floor on behalf of 
his delegation within  the  meetings of the  International Commis-
sion. 
(3) Further details concerning the Presidency are· detennined by 
;the  International Commission  and  included  in  its  Rules of Pro-
. cedure  .• 
Article 3: Meetings 
(1) The International Commission convenes at least once a  year 
. on invitation of the President at a place to be detennined by him an 
· ordinary meeting. 
(2) Extraordinary meetings are to be convenep by the President 
on the request of-at least three delegations._ 
(3) Consultations of the heads of .delegation may be held inter· 
mediately to  the meetings of the Commission. 
(4)  The  President  proposes  the  agenda  items.  They  include 
reports  by  the  Standing  Working  Group and  its  expert  groups. 
Each delegation  has the  right  to  propose  those  agenda items . 
which it  likes to  see dealt with.  The- order of  sequence  for  the 
agenda items is determined in  the  International Commission by 
majority vote. 
Article 4: Taking decisions 
{1) Each ·delegation has one vote. 
(2)  Notwithstanding  the  provisions  or  paragraph  (  1)  of  this 
Article,  the  European  Community,  within  the  areas  of  its  com-
petence. is entitled to a number of votes equal to the number of its 
Member States which are Contracting Parties to 'this Convention. 
This organisation shall not exercise its right to vote in cases where 
its Member States exercise theirs and conversely.·  · 
{3) The International Commission constituies a quorum with the 
presence of the delegations of at least two thirds of the Contract-
ing Parties.  · 
(4) Written procedures may take place under conditions to be 
determined by the Rules of Procedure of the International Com-
mission. Artikel 5: Beschlul1fassung · 
.  . 
( 1)  Beschliisse  und  Empfehlungen  werden  mit  Konsens  der 
Delegation  en zur lnternationaiEm Kommission angenommen. Soli- . 
te ein Konsens mcht·erreichbar sein, so erkiart der Prasident der' 
Kommission, daB aile Bemiihungen·zur-Erzielung-einer Einigung 
· durch ·Konsens  ausgeschopft :sind.  Solem  im  Ubereinkommen 
nicht ·anders .geregett.  nimmt  die  Kommissior1  in  diesem .Fall 
· Beschlusse _oder  Emplehlungen fT!il  einer.Vierfiinftelmehrheit der 
anwesenden und abstimmenden Delegationen an.· 
(2)  Der--BeschluB wird  am ersten Tag des elften Monats, der 
dem  Zeitpunkt  seiner. Annahme  folgt,  fUr  aile Vertnigsparteien 
verbindlich, die fur ihn gestimmt und den. Exekutivsekretar nichr 
innerhalb dieser Zeitspanne !iChriftlich davon in. Kenntnis gesetzt · 
haben, daB sie nicht in der Lage sind, den BeschluB anzuriehmen: 
Eine  solche  Nolifikation  · kann .  jedoch  jederzeit  zuriickgezogen 
werden:  Die  Zurucknahme wird mil der Entgegennah_me  durch 
den Exekutivsekretar wirksam. Ein solcher BeschluB wird fur jed~ 
andere  Vertragspartei  verbindlich,  die  den  Exekutivsekretar 
schriftlich davon in Kenntnis gesetzt hat, daB sie in der lage isi. 
. de(l BeschluB vom Zeitpunkt des Emalts dieser Notifizierung an 
·  oder am ersten Tag des elften Monats, der dem Zeitpunktseiner 
. Annahme folgt,  anzunehmen, je nachdem, was spater eintritt._. 
Artikel_6: Expertengremien 
(1 i  Die lnternationale Kommissio~  rich tel ein~ Standige Arbeii~: 
g~ppe  ein. Fur einzelne Arbeitsgebiete und fur spezielle Fragen 
weiden standige oder- ad hoc Exp_ert"engrvppen eingesetzt. · 
(2) Die Standige  Arbeitsgr~ppe und die Expertengruppen set-
zen sich ·a us den -von e'en  Delegationen der Kommission bezeich-
neten Delegierten und Sachverstandigen zusammen, 
(3) ln der Standigen Arbeitsgruppe wirken Delegierte aller Ver-
tragsparteien mit. Die lnternationale Kommission· nominiert ihren 
Vorsitz und bestimmt die H6chstzahl ihrer Delegierten." Die Kern-
mission  bestimmt · auch  die -Anzahl. veri  Experten.  die  an  den 
.Expertengruppen teilnehmen..  ·  · 
Artikel 7: Se"io:r_etari_at 
(l) Hiermit wird  .. e_in .Standiges Sekretariat eingerichtet~ 
. (2) Das Standige Sekrerariat hat seinen Sitz in  Wien. 
(3) Die lnternationale Kommission bestetlt einen Exekutivsekre-. 
tar und trifh Vorkehrungeri fur die Bestellung von weiterem Perso- · 
nal nach Maf3gabe der Eriordernisse. Die_Kommission legt die mit 
dem Amt des Exekutivsekretars.verbundenen Pflichten fest sowie 
die Amtsperiooe  und  die  Bedingungen;  unter denen es gefuhrt 
. wird. · 
(4) Der-Exekutivsekretar ubt die Funktionen aus; die zur admini- .. 
;trativen Durchfuhrung. dieses Ubereinkommens und fur die Tatig-
keit der lnternationalen Kommission sowie fur andere Aufgab"en 
eriorderlich  sind. mit denen der Exekutivsekretar von der Kommis-
sion  gemaf3  ihrer Geschallsordnung und ihren  finanziellen  Vor-
. schriften betraut wird. 
Artikel 8: "Beauttragung von spe~iellen Sachverstandigen 
rm  Rahmen ihrer Untersuchungen, der Au.sweriung  de_r  erziel-
ten Ergebnisse und zur Uberprufung von Sonderfragen kann die 
lnternationale  Kommissroh  besonders  gee.ignere  Personlichkei-
ten,  wlssenschaftliche  lnsritutioneh  oder  andere  Einrichtungeri 
beauftragen,· 
Artikel 9: Berichte 
. Die  lnternationale Kommrssion. erstattet den  Vertragsparteien 
elnen jahrlichen Tatigkeitsbericht. sowie nach Bedarf weit_ere  Be-
richte, die' insbesondere auch die Ergebnisse ihrer Untersuch-un-
gen und Bewertungen enthalter{.  · 
·Article 5: Adopting decisions 
. ( 1)  D~isions and recommendations  ~hall  be·'~dopted by con-
sensus of the delegations to the International Commission. Shoulc::l 
·consensus not be  attainable,  the  President of the  Commissio-n 
shall declare "that all efforts at reaching. agreement by colisensus 
have been exhausted. Unless otherwise provided in the Conven-
tion, the Commission shall in this case adopt decisions qr recom-. 
mendations by a four-tiftlis majority vote of the delegations pres-
ent and voting. 
(2) The decision shall be!=bnie  l?inding o·n  the  first day of the 
_eleventh month following the date of its adoption for an Contract-
ing Parties that voted for it and have not within that period notified 
the  Executive Secreiary in writing that they are unable to accept. 
the decision. However, -such notification 'may be withdrawn: at any 
time: the withdrawal shall beca·me  effective uponreceipt by the 
. Executive Secretary.  Such  a  decision shall become  binding on 
any  other  Con!racting  Party  which  has  f)Otified  ihe  Execu!ive  . 
Secretary in writing tha·t  it is able to accept the decision from ihe. · 
moment_ of .the receipt of that notification or on the first day of the 
eleventh month following the date of the adoption of the decision, 
whichever is later.  · 
Article. 6: Expert bodies 
(1) The lntemational Commission establishes a Standing Work-
ing  Group.  For certain  fields or  work and  for  specific problems 
there are introduced stand_irig  o_r ad hoc Expert Groups  ... 
(2} The Standing Working Group and the Expert Groups cgnsist 
of  delegates  and. experts  nominated  by the  delegations. to  the 
Commission. 
(3) The Standing Working Gr~up  i;atl~nded by delegate~ fro~ 
all Contracting:Parties. The International Co-mmission nominates 
its Chairman and determines the utmost number of delegates. The 
Commis-sion also ·determines ihe'·number of  experts partiCipating 
in  the  Expert Groups.  · 
Article' 7: Secretariat 
·(1) A Permanent  Secetar~at is  hereby established  . 
(2)  The.  Permanent Secretariat shall ·have  its' headquarters in 
Vienna.  . 
(3)  The  tnternationai  Commission  shall  <!PPOint  an  Executive· 
Secretary and make provisions for the_ appointment of such other 
personnel as may be necessarj. Tne Commissian·stiall determine 
the  duties of  the  Executive Secretary's post and  t.he  terms iJnd  · 
co~ditions upon which it is  to be held.-. 
(4) The Executive Secretary shall periorm the functions that are · 
necessary for the  administration  of  this Convention and for the 
work of the_  International Commission as  well as  the  other tasks 
entrusted to the  Executive  Secretary by the  Commission "in  ac-
cordance· wit.h .its  Rules  of  Procedure  and its Financial Regula-
tions.  ·  · 
Article 8:  Entrusting Sp~cial Experts 
.  .  . 
In  the  framework.of its assessments.  the  evaluation of  results 
gained and fbr  the analysis of  special questions the  International 
Commission may entrust pa-rticularly  qu·alified  persons.  scientific 
institutions or other facilities. 
Article 9:  Report~. 
The  l~ternationat Commission submits to" the Contracting Par-
. ties an annual·report on its activities as we!Las further reports as 
required. which in particular also include the  results of monitoring 
and assessment. Artikel 10: Rechts· und Geschaftsfahigkeit sowie Vertretung 
(1)  Die  lnternationale  Kommission  hat die  Rechts•  und  Ge-
schiiftsfahigkeit, die erforderlich sein  kann,  um im Einklang mit 
dem am $itz ihres Sekretariates geltenden Recht ihre Fu-nktionen 
auszuuben und ihre Ziete ZU verwirklichen. 
(2) Die .lnternationale Kommission wird von ihrem Prasidenten 
vertreten.  Diese  Vertreturig  wird  durch  die  Geschaftsordnung 
naher geregelr. 
Artikel 11-: Kosten 
(1) Die lnternationale Kommission verabschiedet ihre Finanz-
ordnung. 
(2) Die Kommission beschlieBt ein einjahrliches oder zweijahr· 
liches · Budget  von  beabsichtigten  Ausgaben  und  prutt  einen 
Budgetvoranschlag fur die nachstfolgende Haushaltsperiode. · 
(3) Der Gesamtbetrag des Budgets, einschlieBiich jeglicher von 
der Kommission  angenommenen Zusatzbudgets, wird von den 
Vertragsparteien, ausgenommen die Europaische Gemeinschaft. 
zu gleichen Teilen getragen. sofem die Kornmisson nicht einver-
nehmlich etwas anderes.beschlier3t.  -
(4) Die Europaische Gemeinschaft tragi nicht mehr als 2,5% 
der Verwaltungskosten zum Budget bei. 
(5)  Jede Vertragspartei  bezahll  die  mit -der  Teilnahme  ihrer 
Vertreter, Experten und Berater in der Kommission verbundenen 
Ausgaben. 
(6) Jede Vertragspartei tragt die Kosten der laufenden Unter-
suchungen.  Oberwachungen  und  Bestandsaufnahmen,  die  in 
ihrem Hoheitsgebiet vorgenommen werden. 
Artikel 12: Geschaftsordnung 
Die  lnternationale  Kommission  gibt  sich  eine  Geschii.ttsord- · 
.  nung. 
Artikel 13: Arbeitssprachen 
Die offiziellen  Sprachen der lnternationalen Kommission sind 
Deutsch und Englisch. 
.: 
Article 10: Legal capacity and representation 
(  1) The International Commission shall have such legal capacity 
. as may ,be necessary tor  the  exercise of  its functions  and the 
fulfilment of its purposes in accordance with the law  ·applicable ~t 
the l')eadquarters of its Secretariat.  - ·  -
(2)  The International Commission shall be represented by its 
President. This representation shall' be determined further by the 
Rules of Procedure:  -
Article 11: Costs 
(1)  The  International  Commission  shall  adopt  its  Financial 
Rules.- · 
(2} The Commission sli"ll adopt an annual or biennial budget of 
proposed  expenditures  and  consider budget estimates  for the 
fiscal period following thereafter.  -
(3) The total aroount of the budget, including  _any supplementary 
. budget adopted by the Commission shall be contributed by the 
· Contracting Parties other than the European Community, in equal 
parts,  unless  unanimously  decided  otherwise  by  the  Commis-
sion.  - · 
(4) The European Community shall contribute  no more  than 
2.5 %  of the administrative costs to !he bud~et. 
(5) Each Contracting Party shall pay the expenses related to the 
participation in the Commission of its representatives. experts and-
advisers. 
(6)  Each  Contracting  Party  carries  the  costs  of  the  current 
monitoring and assesment activities, carried out in their territory. 
Article 12: Rules of Procedure 
The  ln!emational  CommisSion  establishes  its  Rules  of  Pro-
cedure  . 
Article 13: Working languages 
The  official  languages  of  the  International  Commission  are 





Das in Artikel 24 dieses Obereinkommens angesprochene 
Schiedsver1ahren gestaltet sich nach den Absa tzen 2 bis 1  0 
wie folgt: ·  · 
(a)  Wird erne  Streitigkeit  einem  schiedsgerichtiichen  Ve'r-
!ahref1  gemal3 Artikel 24 Absatz 2 clieses  Obereinkom- ' 
mens unlerwor1en, er1olgt die Errichtung eines Schieds-
gerichtes aufgrund. eines von einer Stre[tpartei  an  die 
. andere gerichteten Antrages. In dem:Antrag auf Durch; 
fuhrung  eines  Schiedsver1ahrens  isi  der Streitgegen-
stand zu nennen sowie im besonderen die Artikel dieses 
Obereinkommens,  deren  Auslegung  und  Anwendung 
strittig sind.  ·  · 
(b)  Die antragstellende Partei unterrichtet.die tntemationale 
Kommission  unter Angabe  des  Namens  der .anderen-
Streitpartei ·und _  de.r  Artikel  dieses  Obereinkommens, 
deren  Auslegu~g oder Anwendung sie fu(·strittig halt. 
dal3  sie. die  Einsetiung eines._ Schiedsgerichies bean-
- tragi  hat.  Sowohl die k_lagende  als  auch die:  beklagie 
Partei konnen aus einer Mehrzahl von Venragsparteien 
bestehen.  Die lnternationale Kommision leiter diese ln-
formationen allen Vertragsparteien dieses O~ereinkom- , 
mens zu, 
(3)  Das  Schiedsgericht  besteht  aus  drei  Mitgl(edern: beide, 
sowohl die klagende bzw. die klagenden als auch die ande-
re bzw. die anderen Streiipartei bzw. Streitparteien bestel-
len binnen :zWei  Monaten einen Schiedsrichter. die beiden 
so bestellten Schiedsrichter ernennen einvernehmlich bin-
nen zwei Monaten den dritten Schiedsrichter. dem der Vor-
sitz  des  Schiedsgerictites  zukommt.  Dieser  darl  nicht 
Staatsangehoriger einer der Streitparteien sein. seinen.·ge-
wohnlichen  Aufenthalt  im  Hoheitsgebiet einer dieser Par-
teien haben, in deren Dienst stehen oder in anderer Eigen-
schaft mit der Sache befa13t gewesen sein.  · 
(4)  (a)  Bestellt eirie der Streitparteien nicht innerhalb von'  zwei 
Monaten  nach  Entgegennahme. des  Antrages  einen 
Schiedsrichter. so kann die andere Partei den Prasiden· 
ten des lnternationalen Gerichtshofes davon in Kenntnis 
· setzen. der den Vor~itzenden  des Schiedsgerichtes bin-
nen  einer·  Frist  von  weiteren  zwei  Monaten ·ernenn!. 
Nach  einer  Ernennung  Iorden  der  Vorsitzende  des 
Schiedsgerich!es die Partei, die noch keinen  Schieds: 
richter bestellt hat,  auf.  diese  Bestellung  binnen zwei 
Monaten vorzunehmen. Wenn di!r- Schiedsrichter nach 
Ablaut dieser Frist nict.lt bestellt -worden ist: unterrichtet 
der VoJsitzende des Schiedsgerichtes den Pr?si_denten 
des lnternationalen Gerichtsholes, der diese Bestellung 
binnen  einer  Frist  von  weiteren  zwei  Monaten  vor-
nimmt.. 
(b)  1st ·der Vorsit:i:ende  des Schiedsgerichtes nicht binnen 
iwei Monaten nach Bestellung des zweiten_Schiedsrich-
ters ernannt worden. so ernennt der Prasident des Inter· 
nationalen Gerichtshofes den Vorsitzeriden auf Antrag 
einer der Streitparteien binn·en einer Frisi von weiteren· 
zwei Monaten:  .  - . 
(5)  (a)  Das·  Schiedsgericht  trilft  seine  .Ent~cheidungen na.ch 
den  Regeln  des  Volkerrechtes  und _insbesondere  in 
Obereinstimlllung mit diesem.  Obereinkommen  .. 
(b) Jedes nach  diese-m  Anhang ·  gebitdete  Schiedsgericht 
legt seine eigene Ver1ahrensordnung fest. 
(c)  1st die Zustandigkeit des Schiedsgerichtes bestritten; so 
entscheidet das Schiedsgericht uber ~iese Fra.ge. 
Annex v 
Arbitration 
(1 )_The procedure of the arbitration-referred to in Article 24 of this 
·  Convention shall be in accordance with paragraphs 2 to  1.0 
as follows: 
(2)  (a)  In  the eveni of  a dispute: being submitted- to arbitration 
. pursuant to Article 24 paragraph 2 of this Convention an 
arbitral  tribunal  shali  be  constituted at- the  request ad-
dressed by one party to the dispute to the other party. The 
request for arbitration shail state the subject matter of the 
application including in particular the articles of this Con-
vention.  the  interpretation or application  of  which  is .in-
dispute.  - \ 
·(b) The  ~pplicant party ·shall  inform the  lnte~ational Com-
mission that it has requested .the setting up of an arbitral 
tribunal, stating the name of the other party to the dispute 
and the articles of  this  Convention-the_ interpretation. or 
applicaiton  of  which,  in  its  opinion,  is .in  dispute.  The 
claimant as well as the delendent party can consist of a 
- plurality of ContraCting  Parties.  The  International Com-
mission shalf forward the information thus received to all 
Contracting Parties to this ~onvention. 
(3) The arbitral tribunal shall consist of three members: both the -
claimant party or parties and tl'l.e  other party or parties to the 
dispute shall appoin! an arbitrator within two months; the two 
arbitrators so appointed shall designate by common agree· 
· ment within two months the ihird arbitrator who shall be· the 
chairman of the.tribunal. The la-tter shaiLnot be a national of 
one of the parties to the dispute, nor have his usl!al place of 
residence  in  the  territory  of one  of  these  parties.  nor  be 
employed by'  any of them. nor have dealt with the.case'in any·. 
.other capacity.  ·  , 
(4) (a) If one.  of the parties  to the  disp~te does not appoint an 
arbitrator within two months of receipt of- the requ.est. the 
other party ·may inform the President of the International 
Court of _Justice  who shall designate the chairman of the 
arbitral tribunal within a further:two months' period. Upon 
designation.  the chairman  of  the  '!rb,tral  tribunal  __  shall 
request the party which has not appointed an arbitrator to 
do S() within two months. After such period. if the ar.Qitra-
tor  h'a">  not been approved.  the chairman of  the arbitral 
tribunal  shall  inform  the  President  of  the  International 
Court of Justice who shall make this'  appointment within a 
further_ two months' period: 
(b)  li  the  chairman  of·  lhe  arbitral  tribunal  has  not  been 
designated within two months of  the appointment oi the 
second arbitrator,-the President of· the International Cou-rt 
of Justice shall  •. at  the  request of either party; designate 
him within a further two months: period, 
(5) (a) The ·arbitral tribunal shall decide according to the 'rules of 
internationat'law and. in parti~ular, those of this Conven· 
tion, 
(b) Any arbitral tribunal  constituted under the provisions of 
this Annex shall draw up. its own-rules of procedure. 
(c)  In the event of a dispute as to whether the arbitral tribunal 
has jurisdiction. the matter shall be decided ·by the deci-
sion of the arbitral tribunal. · (6)  (a)  Die Entscheidungen des Schiedsgenchtes uber Verfah-
rens· und  materielle  Fragen· werden  mit der Mehrheit 
seiner Mitglieder getroffen. 
(b)  Das  Schiedsgericht  kann  zur FeststeUung  der Tatsa· 
chen aUe  geeigneten Mittel einsetzen. Es kann auf. An-
trag einer der Parteien unerlal31iche einstweilige Schutz-
maf3nahmen treffen.  · 
(c)  Wenn bei zwei oder mehreren. nach den Bestimmungen 
dieses Anhanges gebildeten Schiedsgerichten Klagen 
· mirdemselben cider einem ahnlichen Streitgegenstand 
anhangig  sind,  konnen  die  Schiedsgerichte· einander. 
uber die Verfahren ·zur Tatsachenfeststellung informie-
ren und diese SO'n eit wie m6glich berucksichtigen: 
(d)  Die Streitparteien steUen  aile erforderlichen Einrichtun-. 
gen fur den wirksamen Ablauf des Verfahrens zur Ver-
fugung. 
(e)  Die Abwesenheit einer Streitpartei steht der Durchfuh· 
rung des Verfahrens nicht entgegen. 
(7)  Solem  das  Schiedsgericht  nichi wegen  der besonderen 
Umstande des Einzelfalles etwas anderes beschliel3t, wer-
den die Kosten des Gerichtes, einschliel31ich der Vergutung 
seiner Mitglieder, von den Streitparteien zu gleichen Teilen 
. getragen. Das  Gerich! verzeichnet aile seine Kosten  und 
legt den .Parteien eine Schluf3abrechnung vor. 
(8)_  Das Schiedsgericht Iaili seinen Schiedsspruch binnen fun! 
Monaten  ab  dem  Zeitpunkt seiner Einsetzung,  sofern  es 
nicht eine Verlangerung dieser Frist fur notwendig hall, die 
jedoch funf Monate nicht uberschreiten sollte. 
(9)  Hat eine Vertragspartei ein recntliches  Interesse an  einem 
Gegenstand eines strittigen Verfahrens, das durch die Erit-
scheidung des Falles beruhrt werdei1  konnt~. so kann sie 
mit  Zustimmung  des  Gerichtes  dem  Verfahren  beitreten: 
Der Spruch des Schiedsgerichtes wird fur die beigetretene 
Partei auf die gleiche Weise wie fur die Streitparteien ver-
b.indlich.  ·  · 
(  1  0)  (a)  Der Spruch des Schiedsgerichtes wird mit einer.Segrun-
dung versehen.  Er  ist  endgOitig  und fur aile  Streitpar-
teien bindend.  Der Spruch wird durch das Schiedsge-
richt den Streitparteien und der lntemationalen Kommis-
sion  ubermitielt.  Die  Kommission  leitet  die  erhaltene 
Information an aile Vertragsparteien weiter. 
(b)  Streitigkeiteri  zwischen  den  Parteien  uber  die  Aus-
legung  oder  Ourchfuhrung  des Schiedsspruclies  k6n-. 
nen  von  .jeder .Partei  dem  Schiedsgericht.  das  den . 
Spruch gefallt hat. oder, falls dieses Gericht nicht befaf3t 
werden kann,  einem  anderen Gerich! unterbreitet wer-
den. das zu  diesem Zweck auf die gleiche Weise gebil-
det wird wie das erste. 
(6) (a)  The decisions of the arbitral tribunal. both on procedure 
·  and on· substance. 'shall be taken by majority vote of its 
members. 
(b) The  arbitral  tribunal  may use all  appropriate  means in 
order to establish the facts. II may afthe request of one of 
the parties prescribe essential interim measures of pro-
tection. 
(c)  If  two  or more  ai-bitral  tribunals  constituted  under the 
provisions  of  this  Annex  are  seized  of  requests  with 
identical or siQ1ilar subjects, they may inform themselves 
olthe procedures lor establishing the facts and take them 
into account as far as possible.  · 
(d)  The parties to the dispute shall provide all facilities neces-
.  sary for the effective conduct of the proceedings. 
(e) The absence of a party to the dispute shall not constitute 
an impediment to the.proceedings. 
·(7) Unle·ss the arbitral tribunal determines otherwise .because of 
·  the particular circumstances of the case, the expenses of the 
tribunal, including the remuneration of its members, shall be 
borne  by  the  parties  to  the  dispute in  equal  shares.  The 
tribunal  shall  keep  a  record  of all  its. expenses,  and shall 
furnish a  final statement thereof to the parties. 
(8)  The arbitral tribunal shall render its award within live months 
of  the  date  on  which  ii·  is  established,  unless  it  finds  it 
necessary to extend the time limit for a period which should 
not exceed five months. 
(9) ·Any Contracting Party that has an interest of a legal nature in 
the subject maner .of  the dispute which may be affected by 
the  decision in the  case. may intervene in  the  proceedings 
with  the consent of  the .tribunal.  The  award of the  arbitral 
tribunal shall become binding on the intervening Party in the 
same way as  for the parties to  the dispute. 
(1 0)  (a)  The award of the  arbitral tribunal shall be accompanied 
by a statement of reasons.  It  shall be  final  and binding 
upon the parties to  the dispute. The award will be' trans-
mined by the arbitral tribunal to the parties to the dispute 
and  to  the  International  Commission.  The  Commission 
will forward the information received to all Parties to this 
. Convention. 
(b)  Any dispute which  may  arise between  the  Parties con-
cerning the interpretation or execution of the award may 
·be submitted by. either party to the. arbitral tribunal which 
made the award or, if the latter cannot be seized thereof, . 
to  another arbitral tribunal constituted for this purpose· in 
the same manner as the first. I. 
Die Unterzeichnungskonferenz des -Ubereinkommens uber die 
Zusammenarbeit zuin Schutz·  und zur vertraglichen Nutzung der 
Donau land am 29. Juni 1994 in Sofia start. _  - ·  -
An der Konferei'!Z waren die Regierungen der folgendefl Staa-
ten vertreten:  Bulgarien, Deutschland,' Kroatien,  Moldau, Oster-_ 
. reich,  Rumanien:  die · Slowakische  Republik,  Slowenien,  die 
Tschechische Republik,  die  Ukraine und Ungarn.  Yertreter· der 
Europaischen Gemeir:tschaft nahmen ebenfalls an der Konterenz · 
teit.  · 
. Das Programmkoordina.tionsburo-Okologisches Programm fur . 
das  D.onaubecken  beteil!gte  si_ch  an· der.  Konfereni  als  B&-
obachter.  · _  ·  ..  ·  ' ·  · 
Ein_e Delegiertenliste liegt be_i. _ 
. Der Stellvertretende Ministerpr.isident der Republik Bulgarien. 
Seine Exzellenz Evgeniy Matinchev, nahm ·an  der'Eroffnung teil 
_und _begrliBte die Teilnehmer.  ·  · 
Die Konfer_enz  wahlte Dr. Valentin Bossevsky, Umweltminister 
de~ Republik Bulgarien. zum .Vorsitzenden.  · 
Die  Delegationsleiter  Bulgariens,  Deutschlands.  Kroatiens. 
Moldaus; Osterreii::hs. Rumaniens, der Slowakei, Sloweniens, der 
Ukraine, Ungams · und  der Europaischen  Gemeinschaff hielten 
Ansprachen. 
Die Konferenz- hat das Ubereinkommen uber die Zusammenar-· 
beit  zum  Schutz und  · zur vertraglichen Nutzung  der Donau am 
29. Juni i994 erortert und angenommen. Am selben Tag wurde 
das Obereinkommen zur Unterzeichnung  aufgel~gt und von Bul-
·garie·n.- Deutschland,  Kroatien.  Moldau,  Osterreich,  Rum~nien. 
der Slowakei,  l)kraine,  Ungarn und der Europaischen  Gemein-
-schaft unterzeichnet.  · 
Der Konferimz wurde zur Kenntnis gebracht, daB die Regierun-
gen der Tschechischen Republik und Sloweniens das rechtliche 
Vertahren  fUr  die  Unterzeichnung  des  Obereinkommens· noch · 
nicht abgeschloS5en, aber ihre Bereitschaft geauBert haben. das 
Obereinkommen sci  bald wie moglich zu unterzeichnen. 
Die  Ko~fer~nz nahm eine .Erklarung  ube~ einige  Fragen  der 
interimistischen Umseizung des O_bereinkommens an, deren Text 
diesef SchluBakte beiliegt.  · 
Zu Urkund dessen haben die Na~hstehenden ihre Unterschrif-. 
ten gesetzt. 
Geschehen in Sofia am 29. Juni 1994,_in je eine-m  Original in 
englischer und deutscher Sprache, deren Wortlaut gleichermaBen 
authemtisch ist. Diese werden bei der Regierung ·von  Rumanien 
hinterlegt.  · 
Final Act 
The Conference for the signing of the Convention on coopera. 
tion for the protectiOn and sustainable use of the Danube River 
took place in  Sofia on June 29, 1994.  ·  · 
..  -
The Governments of the following States wererepresented-at· 
. the  Conference;  Austria  •. Bulgaria, ·.Croatia,  Czech  Republic, 
Germany, Hungary, Moldova, Romania, Slovak .Republic, Slove-
nia and Ukraine. A  representative  of the ·european Community 
took part in the Conference.  · 
. The Programme Coordination Unit- Environmental Programme 
for the  Danube River Basin attended the Conference as an- ob-
server. 
Th~  li~t ~!.delegations is. attached. 
The opening meeting of the Conference was attended by H. E.· 
Evgeni Matinch·ev, Deputy Prim&-Minister of the Repubiic of Bul-
garia  •. who addressed the participants. 
The Conference elected Dr. Valentin Bossevsky, Minister of the 
Environment of the. Republic of Bulgaria, as Chairman, 
· Statements were  made by  the Head of delegation of Auslria, . 
Bulgaria, Croatia, Germany, Hungary. Moldova, Rorpania, Slovak 
Republic,Sio·venia. Ukrain_e  and the European Commu_nity. 
The Conference considered and adopted on 29 June 1994 the 
.  Convention on cooperation for the protection and sustainable use 
of.  the  Danube  River.  On  the·  ~me.  day  the ·Convention  was 
opened  for signature  and  signed  by Austria, _Buigaria,  Croatia, 
Germany, Hungary, Moldova, Romania, Slovak Republic, Ukraine 
and the  European Community.  · 
The  Conference  wa~ informed 'that  the  GoverT)ments. of ihe 
Czech Republic and Slovenia have ·not completed yet their r_egis-
lative procedure lor the signature of the Convention as well as of 
their willingness to sign the Convention as soon as possible. 
The Conference adopted a Oeclar.ationon some issues of the 
interim  implementation  61  the  Convention.  _the  text  of which  is 
attached to' this Final Act. 
In wit.,ess tr.ercof the  u·ridersigned have affixed their signatures  lo this Final Act.  ·  ·  · 
Done at Sofia. this  29'" day of June 1994, in a  single origin?! 
copy,  in  English  and  Germ·an,  the  texts  of  which  are  equally 
.  authentic; to be deposited with the Government of Romania. FINANCIAL STATE.MENT 
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